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How did bilateral relations between Italy and Ethiopia-Eritrea evolved after the colonial 
period? What was the impact of the Italian economic presence on the economy of 
Ethiopia and Eritrea in the post-colonial period? Why since the end of the World War II 
has been existing in Ethiopia a widespread pro-Italian judgment despite the colonial past? 
The purpose of  this research is to answer to such questions. 
 
Description of the research 
Chapter 1 is dedicated to the evolution of the bilateral relations between Italy and 
Ethiopia between 1947 and 1955. The Treaty of Peace, signed in Paris on February 10, 
1947, imposed to Italy, among the other provisions, the recognition of the independence 
of Ethiopia, the renouncement of claims to colonies including Eritrea and the payment of 
war reparations to Ethiopia. These issues took time to be actually solved. Especially with 
regard to the future of Eritrea the tensions between Italy and Ethiopia flared up despite 
the fact that diplomatic relations were resumed at the beginning of 1952. In addition there 
were complex negotiations on the amount of the war reparations to be paid. Finally, the 
artworks carried away from Ethiopia during the occupation period were returned with 
delay and in several tranches between 1954 and 2005. As a general consideration, the 
whole picture of the bilateral relations between 1947 and the beginning of the ‘70s shows 
the alternation of long periods of strong tension with shorter ones of détente.   
 
Chapter 2 and 3 outline the main characteristics and the evolution of the Italian economic 
presence in Ethiopia and in Eritrea between 1941 and 1974. The first years after 1941 
were extremely troubled. Many Italians were expelled from the two countries, many were 
confined to concentration camps, and in Ethiopia many became clandestines in order not 
to be forced to leave the country. In the late ‘40s, Italians in Eritrea became the target of 
terrorist actions by the shifta. Many Italians were killed and several companies managed 
by them were destroyed or seriously damaged. Italians went through other serious 
difficulties in the early ‘70s when the growing guerrilla made Eritrea highly insecure. 
Despite these difficulties Italians kept on carrying out their activities that flourished in the 
‘50s and the ‘60s but were decimated by the nationalizations of the Derg during the first 
half of the ‘70s. 
 
Main Results 
With regard to the bilateral relations Italian diplomatic documents show the will of both 
parties to reach an agreement on the post war issues. However it was a very tough 
negotiation, as expected. In contrast to the belief expressed in some relevant and well-
known works, i.e. Del Boca’s one, the complexity of such a negotiation seems to be due 
more to the Ethiopian tactics than to the alleged Italian purpose to delay the final 
settlement. Furthermore it is crystal clear that one of the top priority of the Italian 
Government in negotiating was to protect the Italian communities in Ethiopia and Eritrea. 
This result is in contrast with what affirmed by Del Boca in particular, who stressed a sort 




Chapter 2 and 3 shows that the efforts of Italians workers and entrepreneurs in Ethiopia 
and Eritrea after the end of the occupation are worthy of note and memory. Such efforts 
testify to an extraordinary commitment. Italians arrived in Ethiopia and Eritrea with 
dreams and hopes that many were finally able to see come true. Some of their stories are 
uniquely interesting.  
 
Emperor Haile Selassie undoubtedly played a significant role in fostering the rapid 
development of Italian economic activities and in shaping fruitful and cooperative 
relations between Italians and Ethiopians. He protected the Italians because he was 
deeply convinced of the important economic role that Italians would still have been able 
to play in Ethiopia, not only in the early post-occupation period, but also for the future of 
the country. 
 
Italian economic presence was strong in quantity and quality both in Ethiopia and Eritrea. 
However it is quite clear that throughout the period between 1941 and 1974 the incidence 
of Italian economic activities was significantly higher in Eritrea than Ethiopia. Italian 
firms were modern and efficient, and they were the backbone of the economy of Eritrea. 
The higher impact of our entrepreneurs in Eritrea was due to the longer stay of Eritrea 
itself under the Italian Government, which resulted in a much larger Italian community in 
Eritrea than in Ethiopia, both in absolute and relative terms.  
 
Almost the entire industrial and advanced agricultural sectors in Eritrea was in hands of 
the Italians. Provided that at the beginning of the ‘50s, the 80% of manufacturing plants 
of the Ethio-Eritrean Federation was based in Eritrea, it must concluded that the 
incidence of the Italian companies in the whole industrial sector was huge. In addition, 
except for the Italian activities, there were only a few other companies, especially in the 
agricultural and commercial sectors, managed by Eritreans or expatriates of other 
communities. In agriculture, where traditional ways and means of cultivation and a 
subsistence production still prevailed, the big agricultural and agro-processing companies 
run by the Italians were extraordinarily efficient. The Italians used modern techniques 
and machinery. They diversified their production. They also built dams, irrigation 
systems and major infrastructure projects for the reclamation of land to production. Even 
before the 50's and increasingly in the following decades, the Italian agricultural firms 
were able to export to neighboring markets, after meeting domestic demand. For the rest, 
the Eritrean economy was based on subsistence and largely unproductive agriculture.  
 
Italian activities strongly contributed to the national economy. In the economy of the 
Empire, characterized by a very low incidence of industrial development and the export 
of a few agricultural products (coffee, hides, oilseeds), the production for export made by 
Italian companies represented a unique economic opportunity for the entire country. The 
contribution of Italian economic activities was more evident in Eritrea than in Ethiopia. 
According to many sources, if Eritrean exports and imports would have been precisely 
accounted for - that is without considering the value of the goods that passed through 
Eritrea, but whose final destination was Ethiopia - Eritrea’s trade deficit would have been 
significantly reduced or even zeroed out. Furthermore, the presence of flourishing Italian 
companies had positive repercussions also on the Eritrean state budget thanks to the tax 
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income they produced. By the way, the rates applied to Italian companies were much 
higher than those applied to local ones. 
 
The Italian business elite was also able to translate in images the social renewal processes 
of the 50’s and the 60’s. The buildings designed by Arturo Mezzedimi were perhaps the 
most evident symbols of such ability. Such buildings represented the avant-garde 
architecture of those years. Another building contractor, Mario Buschi, very active 
throughout the Empire, highly contributed to shape the modern image of Addis Ababa. 
 
The statistics shows that from 1957 to 1974 Italy was, together with USA, the main 
commercial partner of the Ethiopian Empire. Even in the period 1941-1951, during which 
official diplomatic relations between Italy and Ethiopia were absent, the bilateral trade 
was relevant and in particular Italy was in those years the first importer from Ethiopia. 
These exceptional results were due indeed to Italian resident community that with its 
economic activities highly contributed to nurture commercial flows from and to Italy.  
 
The good relations between the Italians who remained after 1941 and the Ethiopians 
played a decisive role in rapidly archiving the memory of the Italians as colonizers. 
Indeed such relationship was generally dominated by a constructive spirit of cooperation 
and probably fueled by some deep affinity of character between our two peoples. They 
were the Italians that contributed to maintain a good image of Italy in Ethiopia even 
during the absence of official diplomatic relations or at times of misunderstandings and 
difficulties in the dialogue between the two governments. In decades of coexistence the 
Italians and Ethiopians have been able to establish a fruitful dialogue, marked by mutual 
understanding, esteem and respect. Workplaces were the main venue where such a 
dialogue has taken its shape. 
 
The author spent 4 years in Ethiopia, from 2008 to 2012, as head of the commercial 
section of the Italian Embassy. This experience allowed her to learn parts of the history 
of  the Italian community in Ethiopia and in Eritrea between 1941 and 1974 directly from 
the present generations of Italian businessmen resident in Ethiopia. The author also had 
the opportunity to consult Italians’ personal archives in which she could find documents 
and books that are not anymore on the market and difficult to find in libraries. Her 
personal experience and knowledge of the country and the people added depth to this 














Si narra che quando Haile Selassie fu proclamato Imperatore, nel 
1930, uno stregone gli predisse che avrebbe perso il suo regno dopo pochi 
anni, ma che l’avrebbe riacquistato in 5 o 7 anni. Furono 5 anni esatti. 
L’Imperatore tornò in Etiopia il 5 maggio 1941 (se ne era allontanato il 5 
maggio 1936) e trovò un Paese cambiato, con larghe e lunghe strade, grandi 
palazzi, terre coltivate. Pare che alludendo alla profezia egli abbia detto: “Se 
è così, avrei preferito tornare tra due anni”. Si tratta probabilmente di un 
aneddoto fantastico, che tuttavia deve rappresentare il pensiero del Negus, se 
l’unico membro ancora in vita del Governo dell’Imperatore, Hapte Selassie 
Tafesse, che guidò l’Agenzia per lo Sviluppo del Turismo dalla metà degli 
anni 60, ricorda come l’Imperatore dicesse che “gli italiani avrebbero dovuto 
rimanere più a lungo”,1 alludendo all’impulso allo sviluppo economico che 
essi erano stati capaci di dare al Paese.   
 Questo è uno dei tanti aneddoti che Hapte amava raccontarmi. Adesso 
è un vecchietto quasi novantenne che ci sente poco e ci vede poco e 
nonostante ciò, caparbiamente, continua a guidare l’auto. Vive da solo e una 
decina di anni fa ha messo su una nuova impresa perché altrimenti non 
avrebbe avuto di che vivere: realizza elaborazioni digitali dei disegni 
tradizionali etiopici che poi fa stampare su cravatte prodotte in Italia, in 
provincia di Como. Parla amarico, italiano, inglese, francese, tedesco, russo, 
greco. Figlio di una famiglia della nobiltà etiopica aveva vissuto per buona 
parte dei suoi primi venti anni fuori dall'Etiopia. Giovanissimo fu poi 
                                                 
1
 Testimonianza resa all’autore. 
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chiamato dall'Imperatore per sviluppare il settore turistico del Paese. 
Ricordava con orgoglio che fu lui ad introdurre i primi duty free in Etiopia. 
Hapte fu uno dei pochi esponenti del governo dell'Imperatore a scampare  la 
mannaia del Derg. Non fu ucciso, ma in prigione trascorse diversi anni. Mi 
raccontava di essere molto grato a Barattolo, il grande imprenditore italiano 
del cotone: quando fu liberato, Hapte non aveva più nulla, nemmeno un 
soldo, chiamò Barattolo che dall’Italia prese il primo aereo alla volta di 
Addis per aiutare il vecchio amico. 
 Ho vissuto 4 anni in Etiopia. Persone affascinanti e cosmopolite ne ho 
conosciute più di quante potessi immaginare. Ho ascoltato tanti racconti in 
cui si incrociavano vite di etiopici e italiani. Da questa straordinaria 
esperienza nasce la mia ricerca che è intramata di volti di persone con cui ho 
trascorso lunghe domeniche pomeriggio in chiacchiere, raccogliendo da loro 
aneddoti, ricordi, sensazioni, emozioni. Grazie a loro ho avuto accesso ad 
archivi personali estremamente preziosi, ritrovando tra l’altro volumi ormai 
fuori commercio da decenni.  
 Appena arrivata nel Paese avevo percepito l'esistenza di un diffuso 
pregiudizio pro-italiano. Sia nei rapporti personali con la gente comune che 
in quelli istituzionali, fino al più alto livello con i Ministri del governo 
etiopico, io stessa ho beneficiato in prima persona di un atteggiamento 
amichevole ed aperto degli etiopici nei confronti degli italiani, un 
atteggiamento animato dalla profonda convinzione della buona qualità di 
cose e persone che provengono dal nostro Paese. Nell'ambito dell'attività 
professionale che ho svolto ad Addis Abeba, dove ho diretto l'Ufficio 
economico e commerciale dell'Ambasciata italiana, ho registrato una 
costante domanda da parte di operatori economici ed istituzioni locali di 
poter aver “più Italia e più italiani”, nella certezza che essi potrebbero dare 
un grosso contributo allo sviluppo economico dell'Etiopia di oggi. 
  Mi sono chiesta da dove nascesse il diffuso pregiudizio positivo nei 
confronti degli italiani. Ho trovato la risposta guardando al presente ed al 
passato della nostra comunità imprenditoriale in Etiopia. Una comunità 
eccezionalmente attiva, creativa, propositiva, che, anche durante difficili 
congiunture storiche, ha dimostrato determinazione e coraggio e che, pur 
non avendo mai dimenticato la propria identità nazionale, ha visto 
nell’Etiopia la propria patria elettiva, dove stabilire la propria famiglia ed il 
proprio futuro.  
 I buoni rapporti tra gli italiani che rimasero dopo il 1941 e gli etiopici, 
rapporti dominati in generale da un costruttivo spirito di collaborazione ed 
alimentati probabilmente anche da alcune profonde affinità spirituali tra i 
nostri due popoli, giocarono un ruolo determinante nella rapida 
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archiviazione della memoria degli “italiani colonizzatori”. La presenza degli 
italiani residenti tracciò inoltre un’importante linea di continuità nelle 
relazioni tra i due Paesi, mantenendo in Etiopia un’eccellente immagine 
dell’Italia anche nei periodi di assenza di relazioni diplomatiche ufficiali o di 
difficoltà e incomprensioni nel dialogo tra i due governi.  
 Il recupero delle relazioni tra Governi fu infatti non facile. Quanto 
abbia pesato su ciò il retaggio dei trascorsi coloniali non è facile a valutarsi 
in questa sede, anche se da parte italiana ci fu un’effettiva attenzione a non 
sollecitare le sensibilità di frange nazionaliste fino a diversi decenni dopo la 
fine della guerra, la qual cosa si riverberò, ad esempio, nel ritardo con cui 
alcuni oggetti d’arte trafugati vennero restituiti all’Etiopia. Ciò che 
comunque  per grandi linee emerge dai documenti diplomatici è la volontà di 
entrambe le parti di arrivare ad una soluzione delle vertenze post-belliche 
seppure in modi e tempi non allineati e, ovviamente, con interessi spesso 
confliggenti all’interno dei negoziati. Non è invece supportata dai documenti 
la presunta volontà dilatoria da parte italiana, sollevata da parte della 
storiografia tradizionale. La complessità dei negoziati sembrerebbe anzi più 
ascrivibile alle tecniche negoziali etiopiche. Emerge infine da parte di Roma 
una sentita preoccupazione per la sorte degli italiani residenti in Etiopia e in 
Eritrea nei primi anni dopo la firma del Trattato di Parigi, preoccupazione 
che, unitamente a più ampie considerazioni politiche, indirizzò l’azione del 
Governo italiano nelle discussioni internazionali sul futuro dell’Eritrea. 
Le difficoltà affrontate dagli italiani furono comunque transitorie. In 
decenni di convivenza, tra gli italiani e gli etiopici si è stabilito un dialogo 
proficuo, improntato a comprensione, stima e rispetto reciproci. E posso 
dire, grazie alla mia ricerca, che i luoghi di lavoro sono stati gli ambienti 
principali in cui questo dialogo ha preso corpo.  
 Le vicende che riguardano l’impegno professionale e le avventure 
imprenditoriali degli italiani in Etiopia ed Eritrea dalla fine dell’occupazione 
sono degne di nota e di memoria. Esse narrano di uno straordinario impegno 
da parte dei nostri connazionali e di una parabola ascendente che ebbe una 
battuta d’arresto brusca e determinante solo nella metà degli anni 70 a causa 
delle nazionalizzazioni operate dal Derg.  
 Gli italiani arrivarono in Etiopia con molti sogni e molte speranze che 
tanti riuscirono infine a realizzare. Alcune storie imprenditoriali sono 
avvincenti, come quella di Sperandio Rizzo che nel giro di poco tempo da 
camionista divenne importatore e poi massimo industriale dell’Impero, per 
poi perdere tutto a causa delle nazionalizzazioni e, nonostante ciò, 
ricominciare con rinnovata passione e determinazione il proprio lavoro in 
Etiopia negli anni 80.  
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L’Imperatore Haile Selassie ebbe un ruolo senz’altro rilevante nel 
favorire lo straordinario sviluppo delle attività economiche italiane e lo 
svolgersi di fruttuose relazioni di collaborazione tra italiani ed etiopici. Il 
primo suo atto fu il noto appello lanciato da Khartoum, poco prima del suo 
ritorno in Etiopia, con il quale incitava il suo popolo a deporre ogni spirito di 
vendetta, a non trattare gli italiani in base ai torti commessi dal loro Governo 
contro il popolo etiopico, rammentando che essi “erano venuti in Etiopia per 
lavorare”. Molte furono le attività svolte da Haile Selassie a protezione degli 
italiani. Egli era infatti profondamente convinto dell’importante ruolo 
economico che essi avrebbero ancora potuto svolgere in Etiopia, non solo 
nei primi anni post-occupazione, quando professionisti e tecnici italiani 
furono strategici per assicurare il funzionamento dei servizi infrastrutturali e 
delle principali attività economiche, ma anche per il futuro del Paese. Le 
imprese italiane si giovarono inoltre degli incentivi che il regime imperiale 
predispose per favorire la crescita agricola ed industriale ed attrarre 
investimenti dall’estero. Grazie ad esempio all’erogazione di crediti a tassi 
agevolati negli anni 50 e 60 le aziende italiane conobbero una forte 
espansione in tutto il territorio dell’Impero ed in alcuni casi nacquero veri e 
propri imperi industriali, come il cotonificio Barattolo, le aziende agricole 
De Nadai e Casciani e la birreria Melotti. 
 L’élite italiana seppe farsi interprete dei processi di rinnovamento 
sociali in atto a cui riuscì a dare una forte impronta. Le costruzioni progettate 
da Arturo Mezzedimi ne furono forse i simboli più evidenti e 
rappresentarono l’avanguardia architettonica degli anni 50 e 60 in Etiopia. Il 
progetto che diede più fama a Mezzedimi fu il Palazzo Africa, che ancora 
oggi ospita la Commissione Economica per l’Africa delle Nazioni Unite, 
inaugurato il 25 maggio 1963. Altri edifici di forte significato simbolico, che 
definirono l'immagine di Addis Abeba furono affidati ad un altro italiano, 
Mario Buschi: il Parlamento, l’aeroporto, il rifacimento del vecchio ghebì, il 
teatro imperiale e la statua del leone di Giuda antistante al teatro, simbolo 
dell’Etiopia in una versione stilizzata e molto originale.   
 Le attività italiane comunque proliferarono in ogni campo: officine 
meccaniche, vendita di ricambi, piccole attività commerciali di vendita al 
pubblico, di ristorazione, alberghiere, imprese agricole etc. Accanto ai pochi 
imperi industriali ed ai professionisti molto noti, la cui storia è più visibile 
ed anche più facilmente ricostruibile, essendo ampiamente documentata, si 
dispiegava una costellazione di attività di dimensioni piccole e medie. Qui si 
tesseva la quotidianità del rapporto di lavoro e personale tra italiani ed 
etiopici, nell’ambito del quale questi ultimi apprendevano mestieri e 
tecniche. E non dimentichiamo anche la presenza di un’ampia classe di 
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impiegati e dirigenti: a tutti i livelli ed in ogni campo le attività professionali 
italiane contribuirono a quella convinzione della buona qualità di cose e 
persone provenienti dall’Italia. 
 Per avere un’idea più precisa dell’impatto della presenza italiana sul 
territorio ho anche cercato di misurare l’incidenza delle attività economiche 
italiane sull’economia dell’Impero e valutato la posizione dell'Italia come 
partner nei rapporti commerciali bilaterali. Il primo dato, immediatamente 
visibile, è che per tutto il periodo compreso tra il 1941 ed il 1974 l’incidenza 
delle attività economiche italiane fu nettamente maggiore in Eritrea rispetto 
all’Etiopia. Le imprese italiane non furono solo imprese avanzate e di 
assoluta eccellenza, ma costituirono anche la spina dorsale del sistema 
economico eritreo. All'inizio degli anni 50 l'Eritrea ospitava l'80% delle 
imprese manifatturiere e di costruzione dell'intero territorio dell'Impero e la 
quasi totalità del settore industriale e dell'agricoltura avanzata eritrei 
apparteneva ed era gestita da italiani. Grazie a questa importante presenza 
l’economia eritrea si presentava molto più moderna e dinamica di quella 
etiopica.  
 Al di fuori delle attività italiane, l’Eritrea poteva contare su poche 
altre imprese, soprattutto agricole e commerciali gestite dagli stessi eritrei o 
da espatriati di altre comunità, e per il resto su un’agricoltura di sussistenza 
largamente improduttiva. La presenza di tali e molte fiorenti attività 
economiche italiane ebbe positivi risvolti sul bilancio dello stato eritreo 
grazie agli introiti fiscali che esse garantivano, anche perché le aliquote 
applicate dagli italiani erano nettamente maggiori di quelle applicate ai 
locali. Inoltre le imprese italiane in Eritrea producevano soprattutto per le 
esportazioni e contavano per una buona quota dell'export dell'Impero, 
rappresentando quindi un'importantissima fonte di approvvigionamento di 
valuta per il governo. Un altro merito delle aziende italiane fu quello di 
fornire servizi di apprendistato e quindi di formazione e crescita 
professionale a decine di migliaia di lavoratori etiopici ed eritrei. I dati 
mostrano inoltre che l'Italia fu in tutto il periodo considerato uno dei 
principali partner dell'Etiopia, in diversi anni il primo in assoluto, anche 
durante  l'assenza di relazioni diplomatiche tra i due paesi e nonostante le 
difficoltà che si protrassero per molto tempo dopo il ripristino delle relazioni 
bilaterali. 
 Forte della raccolta di molti e diversificati dati sul terreno, il mio 
lavoro intende accostarsi e contribuire al filone storiografico emerso 
nell'ultimo decennio che si propone di recuperare la memoria del passato 
coloniale italiano e ricollocarla in una prospettiva più profonda e complessa 
di quanto finora non sia stato fatto. Tale memoria sembrerebbe infatti essere 
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stata oggetto di una sorta di repressione culturale che alcuni storiografi 
hanno descritto facendo ricorso alla categoria psicoanalitica della rimozione, 
mentre altri ritengono si tratti piuttosto di displacement di memorie,
2
 un 
processo che si è comunque tradotto in una “minimizzazione della storia 
coloniale all'interno della storiografia italiana contemporanea”.3  
D'altra parte, nella memoria collettiva, l'esperienza coloniale riemerge 
ancora oggi nel reiterato rimando agli episodi più cruenti, come l'utilizzo dei 
gas durante la campagna di conquista. Si tratta di ricordi che, se presi in 
modo isolato, pur senza nulla togliere alla loro tragicità, rimangono riduttivi 
rispetto ad una stagione storica articolata e complessa e soprattutto 
rimangono cristallizzati come ricordi di un passato a cui si attribuisce una 
“vergogna” tale da interrompere il tempo e bloccarne le evoluzioni. Come ho 
potuto constatare di persona, in Etiopia, anche grazie al deciso intervento del 
Negus e alla pronta riabilitazione degli italiani nel tessuto economico e 
culturale del Paese, i trascorsi coloniali sono stati invece rapidamente 
elaborati, e la memoria degli italiani invasori velocemente archiviata a 
vantaggio di una diffusa retorica pro-italiana.   
Ho quindi costruito la mia ricerca in un’ottica di recupero e di 
ricostruzione di “spazi” del passato raccogliendo storie di persone e memorie 
che rischiano di perdersi; rileggendo i documenti ufficiali per rivalutare il 
corso delle relazioni bilaterali; analizzando dati che danno un'immagine 
macro della presenza italiana; ed infine inserendo il tutto in una cornice 
storica. Spero soprattutto, di essere riuscita a dare il giusto risalto agli 
italiani che con il loro genio, la loro operosità, la loro determinazione, la loro 
serietà e il loro coraggio hanno portato, costruito e mantenuto fino ad oggi 
nel Corno d'Africa una brillante e positiva immagine del nostro Paese.  
 
                                                 
2
 V. Andall J. e Duncan D. “Memories and Legacies of Italian Colonialism” in Andall J . e Duncan D. 
Italian Colonialism – Legacy and Memory, Peter Lang, Berna 2005, pagg. 9-27. 
3
 Taddia I. “Italian Memories/African Colonialism” in Ben-Ghiat R. e Fuller M. Italian Colonialism, 
Palgrave Macmillan, New York 2005, pagg. 209-219. 
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1. Le relazioni bilaterali tra Italia ed Etiopia nel 










 Il 1 gennaio 1890, giorno in cui venne creata la colonia di Eritrea, è la 
data in cui si è soliti individuare l'inizio del colonialismo italiano che occupò 
un arco di tempo lungo circa 60 anni. Il più antico dei possedimenti coloniali 
italiani si trovava nella baia di Assab dove Raffaele Rubattino, un armatore 
privato genovese, aveva stabilito un'area commerciale i cui diritti furono 
acquistati nel 1882 dal governo Depretis. Nel 1885 un corpo di spedizione 
italiano occupò anche il porto di Massaua. Con il trattato di Uccialli del 
1889 i possedimenti italiani si estesero fino allo sponde del fiume Mareb. 
Questi territori confluirono nella colonia eritrea. Accanto ad essa si costituì 
la Somalia italiana inizialmente come protettorato, tra il 1889 e il 1908, e poi 
come colonia dal 1908. Con l'occupazione dell'Etiopia e la proclamazione 
dell'Impero il 9 maggio 1936 i tre possedimenti vennero unificati nell'Africa 
Orientale Italiana che nel 1941 venne occupata dalle truppe britanniche. Con 
il Trattato di Parigi del 1947 si chiuse ufficialmente il colonialismo italiano. 
 Come noto, l'Italia non fu ammessa ai negoziati e il trattato fu in gran 
parte il risultato di una serie di compromessi tra Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Unione Sovietica e Francia. Il Ministro degli Esteri Alcide de Gasperi già 
dalla seconda metà del 1945 aveva individuato alcuni ambiziosi obiettivi 
volti alla rinascita dell'Italia quale attore di rilievo nel sistema internazionale 
e tra questi la parziale restaurazione della posizione italiana in Africa. Con 
Stati Uniti e Gran Bretagna in particolare, già preoccupate dalle mire 
postbelliche nutrite dall'Unione Sovietica verso l'Europa, De Gasperi non 
aveva mancato di sottolineare lo stretto legame esistente tra il recupero di 
uno status internazionale dell'Italia, che avrebbe frenato spinte revanchiste 
interne, e l'instaurarsi di un solido regime democratico nel Paese. D'altra 
parte Roma si riteneva forte di altri due argomenti: la nuova classe politica 
antifascista non aveva alcun coinvolgimento nella politica espansionista del 
regime; inoltre l'Italia era stata in grado di rompere l'alleanza con la 
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Germania già nel 1943 e di ottenere lo status di potenza cobelligerante.4 
 Varie erano le ragioni per cui il governo italiano era convinto 
dell'importanza del ritorno in Africa. Sul piano economico gli ingenti 
investimenti fatti nel periodo fascista avrebbero potuto iniziare a rendere nel 
periodo post-bellico. Inoltre le colonie avrebbero continuato a  rappresentare 
una “valvola di sicurezza per l'emigrazione” italiana. La presenza in 
territorio africano sembrava infine poter avere una valenza antisovietica: i 
150mila profughi dall'Africa raccolti in campi di assistenza avrebbero potuto 
essere facile preda della propaganda comunista; in più, nel caso di 
un'invasione da Oriente, che l'Italia non avrebbe potuto in alcun modo 
arginare, le Forze Armate non avrebbero avuto altra possibilità di 
ricostituirsi se non in Libia.5 
 Alla Conferenza di Londra (11 settembre – 2 ottobre 1945) le quattro 
grandi potenze si pronunciarono ufficialmente per la prima volta in merito al 
destino delle ex colonie italiane: il problema sarebbe stato risolto su un 
piano mondiale. Nonostante gli sforzi diplomatici da parte italiana, che nel 
dopo Londra si intensificarono ulteriormente, alla fine del 1946 fu chiaro che 
le posizioni e gli interessi italiani sarebbero stati presi in considerazione solo 
in ultima istanza e che Roma non era stata in grado di spuntare una pace non 
punitiva.  
 
1.1. La questione Eritrea. Dal Trattato di Parigi alla 
soluzione federativa. 1948 – 1950 
 
 Il trattato di pace fu firmato dall'Italia nel 1947 e ratificato 
dall'Assemblea costituente nel luglio dello stesso anno. Esso prevedeva il 
passaggio di quasi tutta la Venezia Giulia alla Jugoslavia e minori rettifiche 
di frontiera con la Francia. Inoltre Trieste veniva destinata a diventare il 
nucleo di un territorio internazionalizzato. Sull'impero coloniale l'Italia era 
costretta a rinunciare a tutti i propri diritti. Roma avrebbe inoltre dovuto 
                                                 
4
 Anche i socialisti  avevano una posizione simile alla DC. Il 5 settembre 1945 il Vice-Presidente del 
Consiglio Pietro Nenni scriveva al Ministro degli Esteri inglese Bevin: “Il Partito socialista italiano ha 
votato contro tutte le avventure coloniali, dall'Eritrea, alla Tripolitania. Nel 1936 ha preso nettamente 
posizione contro la conquista dell'Abissinia. Allo stato attuale delle cose, le colonie hanno per noi un 
interesse nella misura in cui assorbono una parte della nostra mano d'opera e attivano il nostro commercio. 
È sotto questo aspetto che ci interessano la Tripolitania, l'altopiano cirenaico, l'Eritrea, la Somalia”. In G. 
Rossi, L'Africa italiana verso l'indipendenza (1941-1949), Giuffrè editore,  Roma, 1980, pag.136.  
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 Da documento datato 30 novembre 1948, elaborato per il Sottosegretario agli Esteri, Giuseppe Brusasca, 





pagare riparazioni di guerra e rinunciare a qualsiasi mira di ricostruzione 
delle forze armate. Il trattato stabiliva in particolare che la sorte definitiva 
dei possedimenti coloniali italiani sarebbe stata decisa di comune accordo 
dai “quattro grandi” entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello 
stesso Trattato. Le quattro potenze emisero una Dichiarazione comune in 
cui, nell'impegnarsi a definire la sorte delle ex colonie, precisavano anche 
che se non fossero riuscite a farlo entro i termini stabiliti avrebbero deferito 
la questione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, impegnandosi ad 
accettare e a dare esecuzione alle sue raccomandazioni.  
  Le elezioni politiche dell'aprile 1948 costituirono un'occasione per 
sottolineare nuovamente con le autorità occidentali come la revisione delle 
clausole del trattato di pace relative alle ex-colonie avrebbe facilitato la 
vittoria della DC contro il PCI e quindi avrebbe contribuito a frenare 
l'espansionismo russo. Se tuttavia gli interlocutori occidentali erano disposti 
a supportare la DC e i suoi alleati con aiuti economici e sostegno politico, 
rimasero invece riluttanti nei confronti delle aspirazioni internazionali 
dell'Italia. In particolare riguardo alle ex colonie la Gran Bretagna non era 
disposta a rinunciare ai suoi interessi e alle sue ambizioni e questa posizione 
finì per essere parzialmente condivisa dagli Stati Uniti. 
 Come noto, le elezioni del 48 fecero registrare un grande successo 
della Democrazia Cristiana. Il governo interpretò il risultato elettorale sul 
piano internazionale come un rafforzamento della posizione italiana, anche 
riguardo al desiderio di mantenere una posizione nelle ex colonie africane. 
“Il Ministero degli Esteri italiano fortemente influenzato dalle opinioni dei 
suoi massimi funzionari, le cui convinzioni erano profondamente radicate 
nei miti nazionalisti degli inizi del Novecento, sperò fosse possibile 
conseguire nuovi obiettivi di una politica di potenza, quali una revisione 
radicale del trattato di pace, in particolare nel contesto della questione 
coloniale. Questo insistito interesse nei confronti del «ritorno in Africa» si 
basava principalmente sulla convinzione che l'Italia, quale potenza 
mediterranea, avesse diritto ad esercitare forme di influenza nel continente 
africano, nonché sull'assunto secondo cui, se Roma desiderava godere di uno 
«status» simile a quello francese e britannico, avrebbe dovuto mantenere il 
controllo – anche attraverso l'istituto dell'amministrazione fiduciaria delle 
Nazioni Unite – di alcune parti dell'Impero coloniale”.6 
 In l'Eritrea, l'Italia poteva contare su una numerosa collettività. Anche 
durante il periodo dell'amministrazione britannica gli italiani avevano 
                                                 
6
 A. Varsori (a cura di), La politica estera italiana nel secondo dopoguerra (1943-1957), Edizioni 
Universitarie di Lettere Economia e Diritto, Milano, 1993, pag. 16.  
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continuato ad occupare posizioni di alto livello nelle istituzioni pubbliche, 
mentre le loro attività economiche erano riprese in ogni campo. Dall'altra 
parte Haile Selassie, fin dal giorno del suo rientro in Etiopia, non aveva 
celato il desiderio di includere l’Eritrea nel suo Impero.7 La questione del 
futuro dell'Eritrea vide dunque fortemente contrapposti gli interessi italiani e 
quelli etiopici e creò notevoli tensioni tra i due Paesi, ritardando la ripresa 
dei rapporti diplomatici. 
 Le tendenze degli eritrei riguardo al futuro del proprio Paese erano 
diversificate. Accanto all’Unionist Party, che reclamava l’annessione 
incondizionata all’Etiopia, si erano formati prima del 1947 altri 3 partiti, la 
Moslem League (ML), il Liberal Progressive Party (LPP), il New Eritrea 
Pro-Italy Party. La ML aveva la sua principale ratio essendi in 
rivendicazioni religiose, preoccupata che ai cristiani copti e ai musulmani 
fossero assicurati nella nuova Eritrea uguali diritti; che fossero riconosciute 
le istituzioni musulmane; che l’arabo fosse insegnato nelle scuole. L’LPP 
voleva la creazione di uno Stato che riunisse i tigrini etiopici ed eritrei. Il 
New Eritrea Pro-Italy Party aspirava a stabilire una qualche forma di 
dipendenza dell’Eritrea dall’Italia.8 L'esito dell'esperienza coloniale italiana 
diede adito a convincimenti opposti che influenzarono o vennero portati a 
sostegno delle tesi dei vari attori, interni e internazionali, che ebbero voce 
nella vicenda eritrea. Secondo una tesi, sposata degli indipendentisti, i 
decenni di dominazione italiana avevano fatto dell'Eritrea una realtà statuale 
sufficientemente omogenea per sopravvivere in modo indipendente, ed 
inoltre molto diversa e troppo più avanzata per poter essere annessa 
all'Etiopia. L'altra tesi, sostenuta dagli unionisti, rappresentava l'Eritrea 
come una creazione politica italiana incapace di sopravvivere 
autonomamente e che abbisognava piuttosto di esser sottomessa alla 
sovranità di un altro stato per garantire la tenuta di una compagine etnica, 
linguistica, religiosa, economica troppo diversificata. 
Il panorama politico che trovò la Four Powers Commission of Enquiry 
al momento del suo arrivo in Eritrea nel novembre 1947 era quindi molto 
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 V. A. Del Boca, Il Negus - Vita e morte dell’ultimo re dei re, Laterza, Bari, 1995, pag. 215 “Ancora prima 
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frammentato. La Commissione, la cui costituzione era stata decisa dal 
Trattato di Parigi, avrebbe dovuto acquisire informazioni sugli orientamenti 
della popolazione eritrea, sulla base delle quali, cioè nel pieno rispetto della 
volontà del popolo eritreo, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia ed Unione 
Sovietica avrebbero dovuto decidere il destino politico del Paese africano.   
Chiamato a riferire le proprie osservazioni sulla relazione 
dell'inchiesta condotta dalla Commissione, presentata a Londra a fine luglio 
1948, il governo De Gasperi, con l'obiettivo di ottenere l'amministrazione 
fiduciaria delle tre ex colonie, sottolineò che nelle stesse colonie non ci 
sarebbero state le condizioni necessarie per un'indipendenza immediata, in 
particolare perché si trattava di territori troppo fragili economicamente e le 
cui popolazioni mostravano una notevole carenza di maturità politica. Nella 
stessa occasione il Ministro degli Esteri etiopico, Aklilu Hapte Uold, 
metteva in evidenza la parte della relazione delle quattro potenze che 
sottolineava i legami antichissimi tra Etiopia ed Eritrea. Aklilu sostenne 
l'impossibilità dell'indipendenza eritrea sia sul piano economico che su 
quello politico chiedendo infine l'annessione immediata dell'Eritrea 
all'Etiopia.9  
Alla scadenza del mandato della Four Powers Commission of 
Enquiry, fissata per il 15 settembre 1948, le posizioni delle quattro potenze 
rimanevano lontane perché si potesse trovare un accordo, e pertanto, come 
previsto dal Trattato di Parigi, la questione del futuro politico dell’Eritrea fu 
deferita alle Nazioni Unite. L'ONU prese in esame la questione ai primi di 
aprile del 1949 e istituì di seguito la Commissione delle Nazioni Unite per 
l’Eritrea con l'incarico di sondare gli orientamenti politici degli eritrei.10 Tale 
Commissione era composta da un rappresentante per ognuno dei seguenti 
Paesi: Birmania, Guatemala, Norvegia, Pakistan, Sud Africa. Il dietro le 
quinte dei lavori vide tuttavia un intenso lavorio diplomatico di tutte le parti 
interessate, in particolare di Italia, Etiopia, Stati Uniti e Gran Bretagna, che 
influenzò e indirizzò i lavori della Commissione stessa e i suoi risultati.  
A parte la Norvegia, gli altri Paesi non simpatizzavano con le 
aspirazioni etiopiche all'annessione dell'Eritrea, tuttavia due di essi 
cambiarono posizione in seguito agli accertamenti compiuti dalla 
Commissione sul campo, accertamenti che avrebbero mostrato una netta 
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 V. A. Del Boca, Gli Italiani in Africa Orientale. IV Nostalgia delle colonie, Laterza, Bari 1992, pag. 39-
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prevalenza degli “unionisti”.11 L’unanimità non fu però raggiunta: il 
Guatemala, che sosteneva la lobby latino americana pro-Italia, ed il Pakistan, 
che rappresentava le sensibilità e gli interessi musulmani, raccomandarono 
l’indipendenza; Sud Africa e Birmania raccomandarono la federazione; la 
Norvegia si pronunciò a favore dell’unione. Vinse la formula della 
federazione, adottata dalla risoluzione 390(V), come giusto mezzo tra le due 
opzioni confliggenti, ma anche vivamente caldeggiata da Gran Bretagna e 
Stati Uniti.12  
 
1.1.1 L'evoluzione della posizione italiana dalla richiesta 
dell'amministrazione fiduciaria all'accettazione della Federazione 
 La collettività italiana, che in tutto il trentennio 1941-74 mantenne, sia 
in Etiopia che in Eritrea, un atteggiamento defilato rispetto alla politica 
interna, alla fine degli anni 40 giocò invece un ruolo attivo nella lotta per la 
definizione del futuro politico dell’Eritrea.13 Nei primi mesi del 1947 erano 
state fondate due associazioni. Il Comitato rappresentativo degli italiani di 
Eritrea (CRIE) nacque come un’associazione rappresentativa dell’intera 
collettività italiana in Eritrea. I membri più attivi e in vista erano 
imprenditori conosciuti come Alberto Pollera, Luigi Casciani, Guido de 
Rossi, Vincenzo di Meglio. Il CRIE mobilitò circa 15000 meticci e gruppi di 
eritrei legati agli interessi italiani e, nel giro di qualche settimana dalla 
fondazione del CRIE, nacque anche l’Associazione italo-eritrea. Le due 
Associazioni crearono quindi il Comitato di Azione Segreta (CAS) che 
avrebbe dovuto coordinare, in modo appunto segreto, le attività ed il 
finanziamento del CRIE e dell’Associazione Italo-Eritrea. Principale fonte di 
finanziamento era proprio il Governo italiano che si appoggiò alla 
collettività italiana in loco come strumento parallelo alla diplomazia ufficiale 
per perseguire i suoi obiettivi sul futuro politico del Paese. Seppure la 
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maggior parte degli italiani residenti
14
 appoggiasse l'ipotesi 
dell'indipendenza eritrea, o una qualche forma di protettorato italiano sul 
Paese, non mancarono voci fuori dal coro. Un piccolo gruppo facente capo a 
Felice Ostini, personalità di spicco della comunità italiana, giurista ed 
avvocato, sostenne invece la causa dell'unione con l'Etiopia. In un articolo 
pubblicato sulla rivista Natale Mezzo Secolo del 25 dicembre 1950
15
 Ostini 
spiega le ragioni geografiche, economiche, storiche, etniche per cui l'Eritrea 
graviterebbe naturalmente nell'orbita etiopica. Una posizione questa che nel 
1947 lo aveva portato a rassegnare le dimissioni dalla presidenza del CRIE 
di cui era stato primo presidente.  
In un primo momento, dal 1947 al 1949, l’Italia puntava a riacquistare 
l’amministrazione dell’Eritrea. In questa fase, poche settimane prima 
dell’arrivo della Commission of Equiry delle quattro potenze, il CRIE ed il 
CAS costituirono un vero e proprio partito, il New Eritrea Pro-Italy Party. 
D’altra parte però nell’aprile del 1949 sul tavolo delle negoziazioni l’Italia si 
dimostrò disposta a sacrificare le sue ambizioni sull’Eritrea per promuovere 
quelle sulla Tripolitania, nacque così il Piano Bevin-Sforza che prevedeva la 
divisione dell’Eritrea: le province occidentali musulmane sarebbero state 
annesse al Sudan anglo-egiziano, il resto del territorio sarebbe stato annesso 
all’Etiopia. Dall'altra parte si prevedeva la spartizione della Libia e 
l'assegnazione di tre mandati di amministrazione fiduciaria: alla Gran 
Bretagna sulla Cirenaica, alla Francia sul Fezzan ed all'Italia sulla 
Tripolitania. Il piano, che aveva deluso la comunità italiana in Eritrea e 
aveva anche spiazzato lo stesso De Gasperi, il quale era stato messo da 
Sforza dinanzi al fatto compiuto, ebbe comunque vita breve e, rifiutato dalle 
Nazioni Unite, a maggio del 1949 era stato già archiviato. 
In seguito a ciò il governo italiano cambiò linea sostenendo 
l'indipendenza dell'Eritrea, mentre il governo etiopico continuava a sostenere 
la tesi dell'annessione. I rapporti tra i due Paesi in questi mesi furono 
particolarmente tesi. Alle divergenze sul futuro dell'Eritrea si aggiungevano 
tra l'altro il mancato pagamento delle riparazioni di guerra e la mancata 
restituzione dei beni di valore religioso e storico e delle opere d'arte 
trafugate dal regime fascista. 
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Nel giugno 1949, su iniziativa del governo, la diplomazia italiana a 
New York lavorò alla creazione di una coalizione per reclamare 
l’indipendenza dell’Eritrea. Nello stesso periodo nasceva in territorio eritreo, 
come reazione al piano Bevin-Sforza, l’Independence Bloc che riuniva i 
rappresentanti di Pro-Italy Party, dell’ML, del LPP, del Nationalist Party e 
della Veteran Association e di altri piccoli partiti che nel frattempo si erano 
formati. L’Associazione Italo-Eritrea supportava e propagandava l’iniziativa, 
che era finanziata a sua volta dal governo italiano. Tuttavia anche questi 
tentativi ebbero vita breve: nel novembre 1949 la coalizione si era 
praticamente sciolta.16 
Nei mesi successivi il governo italiano modificò ancora la propria 
posizione. Nel luglio 1950 fu chiaro che a Lake Success, dove si tenevano le 
riunioni del Comitato ONU per l'Eritrea, l'orientamento generale propendeva 
ormai per la soluzione federativa e, inoltre, gli inglesi e gli americani 
mostravano una certa sensibilità agli argomenti etiopici pro-annessione. “Fu 
soltanto per l'intervento del Dipartimento di Stato e le assicurazioni dateci 
dal Segretario di Stato Acheson nel settembre 1950, che demmo la nostra 
adesione alla Federazione e convincemmo gli Eritrei e la nostra stessa 
opinione pubblica che essa rappresentava la migliore delle soluzioni 
possibili, perché la più vicina all'indipendenza”.17 Roma dovette quindi 
prendere atto della situazione e, nell'accettare la tesi della federazione, 
appuntò i suoi sforzi diplomatici a cercare di sventare la possibilità 
dell'annessione.  
Durante il dibattito che portò alla Risoluzione del 1950,  il Governo 
italiano insistette, senza successo, per includere nel documento una qualche 
espressione che comportasse la garanzia delle Nazioni Unite al 
mantenimento dello status-quo politico costituzionale dell’Eritrea. D’altra 
parte però le posizioni italiane avevano ottenuto una certa garanzia sulle 
collettività residenti, di cui Roma era soddisfatta: “il preambolo della 
Risoluzione delle Nazioni Unite, fra le considerazioni cui l’Assemblea 
Generale si ispira nell’adottare la sua «Raccomandazione», stabilisce la 
seguente: «taking into account the importance of assuring the continuing 
collaboration of the foreign communities in the economic development of 
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Eritrea», con che si allude abbastanza chiaramente agli italiani. Del resto, in 
tutti i dibattiti sulla questione eritrea, compreso l’ultimo delle Nazioni Unite, 
l’Italia fu invitata a partecipare (sia pure senza voto) alle discussioni, in 
qualità di «Potenza interessata»”.18 
Tra il 21 novembre 1949, data delle decisioni delle Nazioni Unite sul 
futuro della Libia e della Somalia e il 2 dicembre 1950, giorno in cui venne 
adottata la risoluzione 390(V) per l'Eritrea, l'Italia perse le sue ex colonie 
africane, con l'eccezione della  concessione dell'amministrazione fiduciaria 
decennale sulla Somalia.  
 
1.2 La realizzazione della Federazione ed il ripristino delle 
relazioni diplomatiche. 1951-1952 
 
 La risoluzione del 2 dicembre chiudeva la vertenza post-bellica sulla 
questione del futuro assetto dell'Eritrea. Essa stabiliva che:  
4. l'Eritrea avrebbe costituito un'unità autonoma federata con l'Etiopia 
sotto la sovranità della Corona etiopica. 
5. Il Governo eritreo avrebbe avuto poteri legislativo, esecutivo e 
giudiziario nelle materie relative agli affari interni. 
6. La giurisdizione del Governo Federale si sarebbe estesa alle materie 
della difesa, degli affari esteri, alla politica monetaria e finanziaria, ai 
rapporti commerciali e alle comunicazioni con l'estero e interstatuali, 
inclusa la gestione attinente ai porti. Il Governo Federale avrebbe 
avuto il potere di mantenere l'integrità della Federazione e il diritto di 
imporre tasse uniformi su tutto il territorio federato per coprire le 
spese delle funzioni e dei servizi federali, posto che la valutazione e la 
raccolta di tali tasse in Eritrea avrebbe dovuto essere delegata al 
governo eritreo e l'Eritrea avrebbe dovuto sostenere una porzione equa 
e giusta di tali spese. La giurisdizione del governo eritreo si sarebbe 
estesa a tutte le materie non di competenza federale, incluso il potere 
di mantenere la polizia interna, di imporre tasse per far fronte alle 
spese delle funzioni e dei servizi interni, e di adottare il suo proprio 
budget. 
7. L'area della Federazione avrebbe costituito un'unione doganale con 
libero movimento di beni e persone al suo interno. I dazi doganali sui 
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beni in entrata e in uscita dalla Federazione la cui destinazione finale 
o origine fosse stata l'Eritrea, sarebbero stati assegnati a quest'ultima. 
8. Un Consiglio Federale Imperiale composto in egual misura da 
rappresentanti etiopici ed eritrei avrebbe dovuto incontrarsi almeno 
una volta l'anno e avrebbe dovuto emettere raccomandazioni sulle 
materie della Federazione indicate al punto 3. I cittadini dell'Eritrea 
avrebbero dovuto essere parte degli organi esecutivi e giudiziari ed 
esser rappresentati negli organi legislativi del Governo Federale, 
secondo la legge e in proporzione percentuale della popolazione 
eritrea sull'intera popolazione della Federazione. 
9. Un'unica nazionalità sarebbe invalsa nell'intera Federazione. 
10. Il Governo Federale, e la stessa Eritrea, avrebbero dovuto assicurare ai 
residenti in Eritrea, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, 
linguaggio o religione, il rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali. 
11. I paragrafi dall'1 al 7 avrebbero dovuto costituire la Costituzione 
Federale da sottoporre all'Imperatore per la ratifica. 
12. Venne stabilito un periodo di transizione che non si sarebbe potuto 
estendere oltre il 15 settembre 1952 durante il quale il Governo eritreo 
avrebbe dovuto esser organizzato e la Costituzione eritrea preparata e 
resa operativa. 
13. Venne stabilito che l'Assemblea Generale avrebbe nominato un 
Commissario delle Nazioni Unite in Eritrea il quale sarebbe stato 
assistito da esperti, anch'essi nominati dall'Assemblea Generale. 
14. Durante il periodo di transizione, il territorio eritreo sarebbe rimasto 
sotto l'amministrazione britannica che, in consultazione con il 
Commissario delle Nazioni Unite avrebbe dovuto preparare il più 
rapidamente possibile l'organizzazione dell'amministrazione eritrea, 
inserire rappresentanti eritrei ad ogni livello dell'amministrazione e 
convocare un'assemblea rappresentativa degli eritrei scelti dal popolo. 
15. Il Commissario delle Nazioni Unite avrebbe dovuto preparare, in 
consultazione con l'amministrazione britannica, con il Governo 
etiopico e con il popolo eritreo una bozza della Costituzione eritrea 
che avrebbe dovuto essere sottoposta all'approvazione del Parlamento 
eritreo.19  
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 Il 14 dicembre 1950 il boliviano Eduardo Anze Matienzo fu nominato 
Commissario dell'ONU per l'Eritrea. 
 Già all'indomani dell'approvazione della risoluzione sull'Eritrea, l'8 
dicembre del 1950, il Sottosegretario agli Esteri Brusasca e il Ministro degli 
Esteri etiopico Aklilu, si incontravano a New York, al Waldorf Astoria. Fu 
l'incontro del disgelo, in cui Aklilu in particolare “dopo aver ricordato che la 
collaborazione fra i due popoli non è mai venuta a cessare grazie all'attività 
dei 7mila italiani d'Etiopia, i quali hanno goduto dell'alta protezione 
dell'Imperatore, precisa che il suo Paese è quanto mai intenzionato a rendere 
questa collaborazione più ampia e più fruttuosa (…) e propone pertanto che 
subito dopo il suo rientro in Etiopia, venga simultaneamente annunciato  ad 
Addis Abeba e a Roma il ristabilimento delle relazioni diplomatiche fra i 
due Paesi, restando inteso che i due governi comunicheranno per mezzo dei 
rispettivi rappresentanti all'Asmara”.20 Tuttavia passerà ancora un anno 
prima che si giunga allo scambio degli Ambasciatori. Infatti, nonostante da 
ultimo a Lake Success l'Italia avesse ufficialmente accettato la soluzione 
federativa per l'Eritrea, le tensioni con l'Etiopia erano ancora molto vive.  
 Da parte etiopica si temeva che le ambizioni coloniali italiane non 
fossero ancora sopite. In una lettera del 5 gennaio 1951 Enrico Cerulli,21 a 
quel momento Ambasciatore italiano a Teheran, scrive a Giuliano Cora di un 
colloquio avuto con il diplomatico etiopico, Saragà Berhan, incaricato di 
aprire una Legazione etiopica in Iran: “L'Etiopico, dunque, mi ha molto 
parlato di te, insistendo sul concetto che non è affatto vero che tra l'Italia e 
l'Etiopia tutto sia chiarito, come qualcuno sommariamente e 
superficialmente crede. Vi sono molte e gravi questioni da discutere e da 
risolvere, prima che i rapporti tra i due paesi diventino normali. E vi è da 
lavorare per eliminare l'idea, che molti etiopici hanno, della ineluttabilità di 
una nuova aggressione o almeno di nuove ambizioni italiane nell'una e 
nell'altra forma. Questo sostanziale lavoro, mi ha detto il Ministro etiopico, 
non può essere fatto se alla fiducia dell'Italia (che per ora manca ancora) non 
si sostituisce a nostro vantaggio nelle trattative la fiducia personale degli 
etiopici nel nostro negoziatore. E qui il Ministro etiopico ha fatto il tuo nome 
come di persona che gode la più intera fiducia ad Addis Abeba, ivi compreso 
lo stesso Aklilu”.22 Giuliano Cora, diplomatico di carriera, al tempo di questa 
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lettera già a riposo, era l'uomo che nel 1928 aveva firmato il trattato di 
amicizia italo-etiopico con l'allora reggente ras Tafari, futuro Imperatore 
Haile Selassie. Profondo conoscitore del Corno d'Africa e della questione 
coloniale, Cora aveva sostenuto fin dalla fine della guerra la necessità di 
abbandonare la politica di antagonismo con Addis Abeba. Egli sarà poi 
effettivamente incaricato da Palazzo Chigi di iniziare il dialogo non ufficiale 
con Haile Selassie che avrebbe portato alla ripresa dei rapporti diplomatici.  
 Il governo italiano dal canto suo era molto preoccupato che i 
movimenti sul campo da parte britannica ed etiopica in vista della 
realizzazione concreta della federazione, avessero in realtà mire diverse e 
più alte. Come si legge in un “Appunto sulla evoluzione costituzionale 
eritrea” conservato nell'Archivio storico diplomatico del Ministero degli 
Affari Esteri e redatto in prossimità della presentazione del rapporto che 
Matienzo avrebbe dovuto fare alla VI Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, “appare ormai chiaro che sia da parte inglese che da parte dell'Etiopia 
si tende manifestamente a sabotare la genuina applicazione della risoluzione 
ONU del 2 dicembre 1950 allo scopo di attuare in pratica, prima o dopo il 15 
settembre 1952, il vecchio progetto dell'annessione pura e semplice 
dell'Eritrea all'Etiopia e magari quello della spartizione con l'Inghilterra 
giustificato dall'insanabile dissidio fra musulmani e copti23 (…) L'Inghilterra 
(…) ha da tempo impostato la sua politica eritrea su una linea parallela a 
quella etiope per trarne il maggior vantaggio possibile che potrebbe essere o 
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l'annessione del bassopiano occidentale al Sudan o il mantenimento di molti 
propri funzionari ed esperti nei posti chiave dell'amministrazione del Paese, 
in modo da esercitare anche in avvenire una notevole influenza sulla politica 
e l'economia dell'Eritrea”.24  
 Era dunque vivo a Roma il timore che la risoluzione del 2 dicembre 
1950 potesse esser boicottata a vantaggio di un'immediata annessione di 
fatto o nel senso di una riduzione dei poteri attribuiti dalla risoluzione stessa 
al Governo eritreo, cosa che comunque avrebbe indebolito la soluzione 
federativa e l'autonomia dell'Eritrea nei confronti dell'Etiopia. Il governo 
italiano paventava in particolare che ciò potesse avere ricadute negative per 
gli italiani residenti in Eritrea: “una troppo marcata acquiescenza (i.e. da 
parte di Matienzo) alle pretese anglo-etiopiche le quali, riducendo i poteri 
del Governo eritreo a vantaggio di quello Federale, mirano a trasformare in 
formule vane e inefficaci le guarentigie per gli italiani e per il lavoro italiano 
in Eritrea, che potranno trovare reale e duratura tutela soltanto se il Governo 
che dovrà sorgere in Eritrea per volontà dell'ONU sarà pienamente sovrano 
nella gestione degli affari interni”.25 
 Le preoccupazioni di Roma non erano peregrine: “mentre la 
risoluzione non prevede la nomina di un Viceré etiopico ad Asmara, il 
Governo di Addis Abeba si è mostrato irremovibile in questa sua pretesa e il 
Commissario dell'ONU sembra aver aderito a tale richiesta. È ovvio che un 
Viceré di nomina negusita sedente ad Asmara finirebbe col togliere ogni 
autorità e sovranità al Governo eritreo, anche se formalmente venissero 
conferite al Viceré soltanto funzioni protocollari. Altra questione importante 
è quella della partecipazione degli italiani all'amministrazione eritrea che da 
più parti si tende a ridurre al minimo, e quella della composizione del 
Governo federale che secondo Addis Abeba e il Commissario dell'ONU 
dovrebbe identificarsi col Governo etiopico, mentre unico organo federale 
dovrebbe essere il Consiglio Consultivo Federale, i cui poteri sarebbero 
evidentemente limitatissimi”.26 
 La Costituzione eritrea redatta da Matienzo, che risentiva delle 
pressioni dell’Etiopia, “con cui ebbe fasi di violento scontro”,27 e di quelle 
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delle potenze simpatizzanti con Haile Selassie, diede infine ragione ai timori 
italiani. In particolare nel documento  il Governo Federale veniva di fatto 
identificato con il Governo etiopico.28 Alla considerazione che tale 
identificazione era di per sé in logica contraddizione con la struttura di uno 
stato federale, si deve aggiungere che lo stato etiopico era una monarchia 
assolutistica e fortemente centralizzata, quindi sostanzialmente e 
strutturalmente contrastante con la possibilità di realizzare una soluzione 
federale. Vennero così poste le basi per la perdita dell’autonomia da parte 
dell’Eritrea.29  
 Mentre procedevano i lavori e i negoziati, ufficiali e non, per mettere 
in pratica la risoluzione del dicembre 1950, continuavano in parallelo e a 
diversi livelli gli approcci per il ristabilimento delle relazioni diplomatiche. 
L'Ambasciatore a Londra Gallarati Scotti scriveva al Ministro degli Esteri 
Sforza di un incontro avuto con l'Ambasciatore etiopico in Gran Bretagna, 
Rettà il quale “mi lasciò intendere che se c'era stata una specie di stasi nella 
ripresa dei rapporti ciò era dovuto forse anche al desiderio etiopico di non 
mostrare nei confronti dell'opinione pubblica abissina, troppa fretta nel 
riannodare le regolari relazioni diplomatiche, relazioni di cui riconosceva 
però la grandissima importanza. Quanto al livello della rappresentanza 
diplomatica tra i due paesi mi parve concludere che non aveva tanta 
importanza il grado quanto la qualità della persona che avrebbe 
rappresentato l'Italia ad Addis Abeba (…). Mi ha ripetuto concetti già 
espressimi in precedenza sul grande apprezzamento dell'attività degli italiani 
da parte del suo paese. Si augurava che tali attività aumentassero nel 
futuro”.30 È interessante notare come l'argomento degli italiani e 
dell'apprezzamento per il loro lavoro nelle ex colonie, argomento a cui 
dedicheremo i successivi due capitoli, venga sottolineato in diversi momenti 
e da varie personalità etiopiche e anche in rapporto alla ripresa delle 
relazioni diplomatiche tra i due Paesi. 
 È nell'Aprile del 1951 che Giuliano Cora parte per la sua missione alla 
volta di Addis con il pretesto di curare gli interessi della società SANE, che 
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aveva attività commerciali e industriali in Etiopia e di cui lo stesso Cora era 
Presidente, ma con l'incarico non ufficiale datogli dal Ministero degli Esteri 
di intavolare con l'Imperatore un dialogo che portasse alla ripresa dei 
rapporti diplomatici. Quando Cora ripartirà per l'Italia, il 2 giugno 1951 i 
malintesi circa le eventuali ambizioni italiane di memoria colonialistica, che 
ancora spaventavano l’Imperatore e l’opinione pubblica etiopica, saranno 
stati chiariti. Il terreno era ormai spianato per la prima missione ufficiale 
guidata dal Sottosegretario Brusasca che sarebbe giunta ad Addis Abeba il 4 
settembre 1951 e per l'arrivo dell'Ambasciatore Tacoli che avrebbe 
presentato le credenziali ad Haile Selassie il 17 gennaio 1952. 
 
1.3 La questione eritrea. Dalla Federazione all'annessione. 
1952-1962 
Anche dopo la ripresa dei rapporti diplomatici, la questione eritrea, 
pur se formalmente definita, continuò per qualche tempo ad essere il punto 
dolente delle relazioni bilaterali e a minare i tentativi di soluzione delle 
rimanenti questioni pendenti tra Italia ed Etiopia. Il governo italiano 
registrava i movimenti etiopici che, lentamente e in sordina, preparavano la 
futura annessione: “dalla proclamazione della Federazione tra l’Eritrea e 
l’Etiopia (15 settembre 1952) in poi, sono divenute ricorrenti le voci di 
azioni più o meno prossime dell’Etiopia per annettersi totalmente l’Eritrea, 
modificando lo status quo politico attuale. Mentre non può dirsi che tali voci 
abbiano corrisposto sempre in modo preciso alla realtà, sta di fatto che in più 
di un’occasione organi del Governo Imperiale etiopico hanno compiuto passi 
che mostrano il persistente desiderio di quel Governo di abolire o ridurre 
l’autonomia dell’Eritrea stabilita dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite. Però si è pure constatata, in tali occasioni, la notevole circospezione 
con cui quel Governo si muove in tal senso, e, d’altro canto, le vivaci, ma 
non scomposte, reazioni delle forze autonomiste eritree”.31 Già all’indomani 
della realizzazione della Federazione, Roma quindi continuò a battersi, nei 
fori internazionali e nelle relazioni bilaterali con le grandi capitali, affinché 
lo spirito della risoluzione 390(V) fosse rispettato. 
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Addis Abeba dal canto suo era fortemente urtata dalle azioni italiane 
che tacciava di “ostilità preconcetta”.32 In realtà, anche se non ufficialmente, 
l’Etiopia considerava le prese di posizione italiane come un’ingerenza in 
quelli che erano, già allora nelle intenzioni e sarebbero diventati qualche 
anno dopo nei fatti, affari interni. Negli anni immediatamente successivi alla 
ripresa delle relazioni diplomatiche i rapporti bilaterali rimasero quindi 
oltremodo tesi. 
Già all’indomani della proclamazione della Federazione, nel breve 
spazio di tempo intercorso tra tale evento e la presentazione del rapporto del 
Commissario Matienzo e dell’Autorità Amministratrice Britannica 
all’Assemblea Generale, il Governo Federale, ossia quello etiopico, aveva 
emanato alcuni decreti che, a giudizio del governo italiano erano “poco 
compatibili con la Risoluzione delle Nazioni Unite”.33 Per questo motivo, 
durante la discussione sul rapporto, l’Italia fu sul punto di provocare “un 
esame e giudizio di tali Decreti ad opera dell’Assemblea Generale. In quella 
occasione il Governo italiano e quello etiopico assunsero scopertamente 
posizioni contrastanti; ancora una volta fu la mediazione americana ad 
evitare che il contrasto giungesse fino in fondo. Infatti, per impegno 
preventivo preso dalle due parti con gli americani, da un lato gli etiopici 
diedero in Assemblea solenne conferma di voler “scrupolosamente 
osservare” la Risoluzione delle Nazioni Unite, dall’altra l’Italia rinunciò a 
far presentare dalle Delegazioni amiche qualsiasi mozione di critica ai 
Decreti imperiali etiopici”.34 
Negli anni 53-54 Roma fu molto preoccupata dall’intensa attività di 
propaganda svolta in Eritrea da parte etiopica e da parte britannica. 
L'obiettivo sembrava essere quello di preparare il terreno ad una modifica 
del regime costituzionale eritreo o nel senso dell’annessione all’Etiopia 
dell’intero territorio o di parte di esso, ipotesi che avrebbe visto una 
spartizione con la Gran Bretagna e l’inclusione del bassopiano occidentale 
musulmano nel Sudan.  “Per quanto la situazione generale nel Bassopiano 
Occidentale Eritreo possa apparentemente sembrare statica, tuttavia da 
molteplici segni sembra evidente che un intenso lavorio di preparazione 
politica venga condotto in quelle zone sia dagli inglesi che dagli etiopici. 
L’opera di infiltrazione britannica in senso spartizionista è ben a conoscenza 
di quanti colà si interessano di cose politiche. È vero che nei centri urbani di 
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maggiore entità non si ha notizia di propaganda svoltavi dai noti elementi 
del Locust control ma è altrettanto vero che quasi tutti gli eritrei di una certa 
levatura mentale mostrano di non ignorare quanto si sta verificando nelle 
zone periferiche a nord di quel territorio. (…) D’altro canto la permanenza in 
Cheren del Sig. Hodgson (elemento dell’Intelligence Service che risiede colà 
da circa un decennio, prima col grado di sottoufficiale ed ora da privato, 
svolgendovi un inconcludente incarico di insegnamento della lingua inglese 
per conto del British Institute) dimostra l’interesse col quale da parte 
britannica si segue l’evoluzione politica in questo importante settore del 
territorio eritreo (…) In contrapposto a ciò sta l’altrettanto tenace e più 
difficile opera di penetrazione svolta dagli etiopici che pongono in atto 
tentativi, invero modesti, per accattivarsi i favori di quella popolazione”.35 
La penetrazione etiopica si svolgeva attraverso azioni indirette come 
la costruzione di chiese copte, l’invio di insegnanti di lingua amarica nelle 
locali scuole medie, l’assunzione al Governo federale di pagamenti di dazi 
imposti dal Governo eritreo (uno di questi episodi accadde in occasione di 
una visita dell’Imperatore nella regione a seguito di lamentele rivolte dai 
locali allo stesso Haile Selassie sulla gravosità dei dazi eritrei), infiltrazione 
di agenti etiopici nella burocrazia eritrea. 
Nell’estate del 1953 diversi segnali sembravano indicare 
un’imminente azione del Governo etiopico. Roma reagì interessando della 
questione le maggiori Potenze ed esprimendo loro la sua viva 
preoccupazione, la qual cosa “valse (sia pure senza avere avuto seguito 
concreto, e provocando vivace reazione contraria etiopica) a dare in fondo 
all’Etiopia la sensazione che un passo in tal senso avrebbe provocato 
sfavorevoli ripercussioni internazionali. Si ebbero infatti allora sintomi che il 
programma era stato sospeso almeno in quel momento”.36   
I rapporti bilaterali divennero molto tesi. Nel novembre 1953 
l’Ambasciatore Tacoli scriveva al Ministero degli Esteri che il 
peggioramento delle relazioni diplomatiche con l’Etiopia era sempre più 
tangibile e che, al ritorno da una missione a Roma, era stato colpito dalla 
“sensazione generale che si fosse prossimi alla rottura: essa traspariva più o 
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meno chiaramente dalle parole e dagli atteggiamenti dei colleghi, degli 
etiopici e dei connazionali che ho incontrato al mio ritorno”.37 
Dalla lettura dei documenti diplomatici del tempo emerge che da 
entrambe le parti vi era sincero interesse a trovare un terreno di intesa e a 
chiarire definitivamente le questioni irrisolte. Queste ultime erano sulla carta 
questioni tecniche, cioè le riparazioni di guerra e la restituzione dei beni 
trafugati, ma nella realtà esse si scontravano sullo scoglio politico 
dell’autonomia dell’Eritrea, riverberandosi in intransigenze e ritorsioni al 
dettaglio che non consentivano una definitiva sistemazione delle vertenze 
ancora aperte. I negoziati erano dunque molto difficili, come viene 
sottolineato in un Appunto della Direzione Generale degli Affari politici: “È 
indubbio che molte difficoltà dovranno essere superate, anche per la 
presenza in Etiopia di correnti tuttora apertamente antitaliane e forse a causa 
di influenze esterne non disinteressate. È d’altra parte opportuno rilevare che 
la particolare mentalità etiopica, suscettibile e sospettosa per natura, non 
facilita certo lo svolgimento dei negoziati, che possono essere senz’altro 
considerati tra i più difficili che il Governo italiano ha dovuto affrontare 
negli ultimi anni”.38  
Ci sarebbe voluto ancora un po’ di tempo per sciogliere il nodo che 
legava il Governo italiano, il quale da una parte vedeva nell’autonomia 
eritrea una garanzia per la collettività italiana nelle ex colonie, mentre 
dall’altra, proprio in virtù della preoccupazione per la sorte e il benessere 
degli italiani residenti, sentiva urgenza di chiudere per sempre i contenziosi 
con l’Etiopia. I tempi comunque andavano maturando rapidamente e l'Italia 
si andava assestando su posizioni improntate più alla prudenza che 
all’attivismo, anche in virtù del fatto che sia il Governo Imperiale sia il 
Governo eritreo continuavano a dare prova di benevolenza nei confronti 
degli italiani residenti e di interesse al mantenimento e alla prosperità delle 
loro attività economiche. A proposito dell’atteggiamento positivo 
manifestato da Haile Selassie nei confronti degli italiani, argomento che 
verrà trattato in modo ampio nel prossimo capitolo, è interessante quanto si 
legge in un telespresso del Ministero degli Esteri del giugno 1954: “(…) 
dalla pace in qua (il Negus) ha dimostrato per l’elemento italiano un 
apprezzamento che non è soltanto sul lato dello sfruttamento tecnico ma 
anche dell’interessamento oserei dire sentimentale (…) il Negus ha accettato 
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la richiesta della collettività italiana di mantenere intestate a certi nomi 
gloriosi le strade di un paese che era stato occupato dall’esercito e dal 
governo al quale appartenevano quei combattenti gloriosi”.39 
Nel gennaio 1954 l’Ambasciatore Tacoli, nell’aggiornare il Segretario 
Generale Zoppi sugli esiti dei suoi sforzi negoziali con il Governo etiopico: 
“abbiamo ottenuto un’esplicita dichiarazione circa la volontà dell’Etiopia di 
lasciare immutato lo status costituzionale dell’Eritrea nel seno della 
Federazione. Tale dichiarazione varrà in pratica quel che varrà, ma è tutto 
quello che si poteva domandare ed è proprio quello che questo Governo ha 
sempre evitato di affermare espressamente dopo la risoluzione delle Nazioni 
Unite del 17 dicembre 195240 e fino ad ora”.41 Nella stessa data il Direttore 
degli Affari politici scrive all’Ambasciatore Tacoli: “Ben so che tu sei 
sempre stato assertore di questa politica distensiva. Se vi accenno è perché, 
dopo un anno di esperienza si va radicando in me l’impressione che, nel 
trattare singole questioni, la preoccupazione di ottenere tutte le garanzie che 
ci possano mettere in una “botte di ferro” di fronte ad eventuali future 
“chicanes” etiopiche tenda ad oscurare un’altra volta l’esigenza 
fondamentale di creare, pur tenendo fermi alcuni principi fondamentali, una 
atmosfera di distensione fra Roma ed Addis Abeba (…) Qual è in definitiva 
il fine ultimo dei nostri sforzi per raggiungere un accordo con l’Etiopia? 
Rimuovere ogni ostacolo alla pacifica attività delle nostre collettività 
residenti nell’Impero etiopico e rendere possibile una proficua 
partecipazione italiana – in posizione adeguata alle nostre capacità e  
possibilità – alla valorizzazione economica del Paese. In questo quadro 
rientra la nostra azione volta a difendere la autonomia eritrea. 
Sull’argomento abbiamo espresso con energia il nostro punto di vista, 
ottenendo risultati apprezzabili. Ora è opportuno restare vigilanti, forse non 
insistere troppo, salvo violazioni gravi da parte etiopica, per non dare esca a 
nuovi risentimenti etiopici”.42 
In generale negli anni intorno al 55 l’azione italiana rimase improntata 
alla ricerca di un equilibrio tra il non voler dare “l’impressione di una nostra 
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rassegnazione di fronte a un’eventuale modifica dello Statuto eritreo e, nello 
stesso tempo, di evitare, toccando un tasto così delicato, di peggiorare i 
nostri rapporti con l’Etiopia”.43 D’altra parte Roma, dopo l’estate del 53, 
riteneva più probabile che le mire etiopiche venissero perseguite più 
attraverso una lenta persuasione delle popolazioni locali che attraverso un 
improvviso atto di forza. Infatti come si legge in un documento diplomatico 
del 54: “un referendum o altra forma di “manifestazione popolare” che fosse 
eventualmente tenuto in Eritrea potrebbe agevolmente essere giustificato 
come compatibile con la Risoluzione delle Nazioni Unite” nonché con le 
dichiarazioni di fedeltà alla stessa più volte ribadite da Haile Selassie che 
aveva fatto peraltro dell’adesione ai principi delle Nazioni Unite un leitmotiv 
dei suoi pronunciamenti pubblici.44   
La lenta erosione degli istituti federali continuò inarrestabile per un 
decennio. Nel frattempo fermentavano i movimenti indipendentisti in 
Ogaden, nel Bale e nella stessa Eritrea. Accanto a ciò si iniziò a delineare  
all’interno dello stesso circolo del potere un’opposizione al regime che 
mostrava lineamenti di sinistra e che sfociò nel tentativo di colpo di Stato dei 
fratelli Neway del 1960. Fu probabilmente anche in reazione e per timore di 
queste spinte disgregatrici che Haile Selassie si decise a compiere nel 1962 
quel passo che avrebbe lui stesso sperato di fare ricorrendo più alla 
persuasione che alla forza: il 14 novembre del 1962 con un colpo di mano 
l’Imperatore decretò l’annessione dell’Eritrea. 
Le reazioni internazionali furono insignificanti come aveva già tempo 
prima previsto la Direzione Generale degli Affari Politici del Ministero degli 
Esteri: “Si premette che, a parere dell’Ufficio, le progettate modifiche 
territoriali e costituzionali non costituirebbero una «bomba» di grossa 
portata internazionale, salvo per la drammatizzazione che noi potremmo 
probabilmente suscitarvi attorno all’ONU”.45 Drammatizzazione che il 
governo italiano non suscitò, scegliendo piuttosto una linea di durezza nelle 
trattative sulle restanti questioni ancora aperte come la restituzione di alcuni 
beni particolarmente significativi per gli etiopici, l’obelisco di Axum, il 
Leone di Giuda e alcune opere minori. Si legge in una citazione 
dell’Ambasciatore Pascucci-Righi, in quegli anni in servizio in Etiopia: 
“Una certa propensione per la Somalia, in quegli anni c’è stata e si può 
anche capire. La Somalia era stata il nostro fiore all’occhiello, in campo 
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internazionale ci aveva fatto fare tutto sommato una bella figura. Di 
riscontro, l’Etiopia si era annessa nel 1962 l’Eritrea, cara a molti italiani, con 
un atto unilaterale, che non poteva non sollevare amarezze e risentimenti. Da 
Roma non ricevevamo disposizioni categoriche, ma leggendo tra le righe si 
capiva che dovevamo essere poco teneri con l’Etiopia”.46    
 
1.4 La questione delle riparazioni e le altre questioni 
pendenti 
Gravate dalle preoccupazioni e dalle incomprensioni relative al futuro 
dell'Eritrea, si svolgevano intanto le trattative per la soluzione delle questioni 
ancora pendenti tra i due Paesi. Il Trattato di Parigi stabiliva in particolare a 
carico del Governo italiano il pagamento di 25 milioni di dollari in conto 
riparazioni (art. 74) e la restituzione entro 18 mesi delle opere d’arte, degli 
archivi e degli oggetti di valore religioso o storico appartenenti all’Etiopia o 
ai cittadini etiopici e portati in Italia dopo il 3 ottobre 1935.  
Le trattative iniziarono già nel 1951. Come si apprende infatti da un 
Telespresso della Direzione Generale Affari Politici “già durante la visita ad 
Addis Abeba dell’On.le Brusasca, nel settembre 1951, il Governo etiopico si 
dichiarò disposto ad inviare a Roma una delegazione incaricata di trattare 
con il Governo italiano. La delegazione, presieduta dall’allora Ministro 
dell’Industria e del Commercio Ilma Deressa, giunse in Italia nell’ottobre 
1952. Le trattative si protrassero per circa tre mesi, portando alla 
chiarificazione di taluni punti controversi. Non fu tuttavia possibile 
raggiungere in quel periodo di tempo un accordo sulle questioni 
fondamentali”.47  
I punti di contrasto su cui in quell'occasione non si trovò soluzione 
furono l’ammontare delle riparazioni e la tempistica negoziale per risolvere 
la questione dei claims. Infatti in base al trattato di pace l’Etiopia aveva il 
diritto di rivalersi sui beni italiani situati nel suo territorio entro i limiti dei 
claims ritenuti legittimi per i danni subiti. “Da parte etiopica si cercò subito 
di separare la questione delle riparazioni da quella dei «claims», chiedendo 
la fissazione preliminare di un importo a titolo riparazioni, salvo discutere 
successivamente la questione dei «claims». Da parte italiana si insistette 
invece per la ricerca di un accordo contemporaneo sulle due questioni e ciò 
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perché era legittimo il sospetto che l’Etiopia, raggiunto il riconoscimento 
delle riparazioni dovutele, se ne valesse poi per tergiversare circa il 
regolamento della questione dei «claims»”.48 
Appena partita la delegazione etiopica, l’Ambasciatore Tacoli venne 
incaricato di intavolare conversazioni ufficiose, cercando una via di uscita 
dall’“impasse”. A seguito di tali conversazioni, “egli si formò l’opinione – di 
cui fece parte a questo Ministero – che una soluzione accettabile da parte 
etiopica avrebbe dovuto basarsi su una transazione globale e “forfettaria” 
sull’ammontare delle riparazioni”.49 Mentre erano in corso i contatti 
negoziali tra le due parti, Haile Selassie fece ricorso anche a misure ritorsive, 
volte a manifestare l’insoddisfazione nei confronti dell’andamento del 
negoziato e allo stesso tempo esercitare pressioni per la soluzione dello 
stesso. Tra queste misure vi erano le difficoltà frapposte alla concessione di 
“exequatur” ai Consoli italiani ad Addis Abeba e ad Asmara, il rifiuto di 
visti a cittadini italiani che volevano recarsi in Etiopia e in Eritrea e un 
atteggiamento “genericamente negativo assunto nei confronti di nostre 
iniziative economiche e commerciali”.50 A ciò si aggiungeva la questione dei 
beni pubblici e privati italiani in Eritrea. Sebbene essa fosse già stata 
regolata dalla Risoluzione 530 (VI) dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite del 29 gennaio 1952,
51
 erano tuttavia sorte successive incomprensioni, 
che avevano portato l'Italia a presentare “ricorso presso il Tribunale delle 
Nazioni Unite”.52  
Per rendere più agevoli le trattative, l'Ambasciatore Tacoli, convinto 
che le questioni degli exequatur, dei visti e dei beni italiani in Eritrea, 
fossero pregiudiziali, cercò di scinderle dalla questione delle riparazioni. 
Allo stesso tempo  Tacoli era convinto che l'evidente pretestuosità dei 
problemi creati da parte etiopica doveva esser trattata con molta cura per non 
urtare le suscettibilità locali: “Tre sono le questioni che ho considerato nel 
mio intimo come pregiudiziali a tutte le altre: exequatur consolari, beni 
italiani in Eritrea, visti. Non ho richiesto la previa soluzione di tali questioni 
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come una condizione alla ripresa delle trattative per le riparazioni per ovvie 
ragioni di opportunità e anche perché una simile impostazione non sarebbe 
stata né giustificata, né utile. Ma sia all'Imperatore, sia al Ministro della 
Penna ho chiaramente spiegato che detta soluzione doveva essere ricercata al 
più presto, indipendentemente dagli altri problemi e con buona volontà. Così 
ho potuto evitare collegamenti pericolosi e così vado trattando le tre 
questioni, come le ho sempre trattate, ciascuna a sé”.53 
Le tre questioni furono sistemate agli inizi del 1954. L'attuazione della 
risoluzione delle Nazioni Unite sui beni italiani in Eritrea fu effettuata con 
piena soddisfazione italiana come si legge in un appunto della Direzione 
Generale Affari Politici del 16 aprile del 1954: “L’attuazione di tale 
risoluzione, avvenuta in gran parte a cura dell’Amministrazione Britannica e 
completata poi dal Governo Eritreo, è di nostra piena soddisfazione. Uno 
scambio di lettere fra il Consolato italiano ed il Governo Eritreo, avvenuto il 
dicembre scorso, ha dato luogo ad una reciproca accettazione finale dello 
status-quo in questa materia. A sua volta il Governo Federale etiopico ha 
dichiarato di non voler fare opposizioni”.54 Si chiudeva quindi positivamente 
un altro capitolo fino ad allora dagli esiti non privi di incertezze per gli 
italiani in Eritrea.  
Sulle questioni degli exequatur e dei visti l'Ambasciatore Tacoli era 
già riuscito a trovare soluzione nel gennaio 1954. Egli aveva ottenuto “1. il 
definitivo e chiaro riconoscimento delle nostre Rappresentanze consolari ad 
Asmara, Massaua, Assab ed Addis Abeba; 2. la determinazione esatta delle 
rispettive giurisdizioni, ciò che era particolarmente difficile per l'Etiopia; 3. 
La libertà di movimento dei nostri Consoli che si troveranno in situazione 
pari a quella dei Rappresentanti consolari delle altre Nazioni e un esercizio 
di funzioni che può dirsi corrispondere alle nostre esigenze”.55 Per ciò che 
riguardava i visti Tacoli, dopo aver dovuto fare passi ripetuti e personali al 
più alto livello per la concessione di singoli visti, aveva ottenuto che si 
“rivedessero” le istruzioni date all'Ambasciatore etiopico a Roma: “Credo 
che in linguaggio etiopico ciò voglia dire: invito all'Ambasciatore di 
interpretare le istruzioni ricevute con minore rigidezza e cum grano salis”.56  
Nella stessa data, a proposito delle riparazioni, Tacoli informava il 
Segretario Generale del Ministero degli Esteri sullo stato delle negoziazioni, 
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sottolineando che lo stallo era da attribuire agli etiopici, nonostante le loro 
tante lamentele provenienti sulle “lentezze” italiane: “Le conversazioni con 
la commissione etiopica non sono ancora cominciate. Ho ripetutamente 
dichiarato il nostro vivo interesse a risolvere la questione e ho espressa la 
meraviglia che destava costì il ritardo a rispondere alle nostre offerte e ad 
iniziare le conversazioni dopo i tanti lamenti sulle nostre lentezze. Ho 
ricevuto assicurazioni ripetute, nette, cordiali ma nulla di più. Tutto ciò che 
però dovrà valere ad evitarci nuove accuse di cattiva volontà e anche solo di 
disinteresse.”  
Aggiungeva Tacoli tuttavia che nella tattica della negoziazione 
sarebbe stato conveniente anche agli italiani non mostrare troppa fretta di 
chiudere un accordo: “Credo che dobbiamo pazientare perché il lento 
procedere degli etiopici o dipende dal troppo e disorganizzato lavoro dei 
pochi uomini al caso di svolgerlo, o dipende da una tattica qui del tutto 
abituale, o dall'una e dall'altra ragione insieme. Contro tali ragioni non 
possiamo far molto. D'altra parte credo che non dobbiamo mostrarci 
frettolosi: sarebbe un errore! E non dobbiamo neppure mostrare 
prematuramente le nostre favorevoli disposizioni a facilitare l'accordo con 
forniture di gradimento degli etiopici. Non faremmo che aumentare le loro 
pretese (…) È da attendersi un'accanita resistenza. Non ci dovremo 
scoraggiare ma continuare con moltissima pazienza e altrettanta tenacia”.57 
Se le tattiche negoziali consigliavano di attendere, Roma aveva d’altro 
canto anche una certa fretta di chiudere le questioni sospese per favorire la 
penetrazione economica e commerciale italiana e consolidare le posizioni 
economiche dei connazionali residenti: “Attraverso le riparazioni si darebbe 
l’avvio ad una penetrazione di carattere non transitorio, che ci permetterebbe 
di entrare su quel mercato in condizioni non sfavorevoli alla concorrenza 
internazionale. Da tempo gruppi finanziari ed operatori economici olandesi, 
americani e di altri Paesi stanno sviluppando con successo in Etiopia una 
notevole attività, mentre quelli italiani (che pur sarebbero, per l’esperienza 
indiretta dei luoghi e dell’ambiente, in condizione di favore) rimangono, per 
la suddetta ragione, esclusi dall’accaparramento di buone posizioni”.58  
Proprio nell’ottica di favorire ragioni economiche furono date 
all’Ambasciatore Tacoli istruzioni affinché gli etiopici accettassero che le 
riparazioni venissero corrisposte in beni e servizi, anche come strumento di 
supporto allo sviluppo locale: “è stato istruito l’Ambasciatore in Addis 
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Abeba affinché illustri l’opportunità che la somma che l’Italia si impegnerà 
eventualmente a versare all’Etiopia venga corrisposta sotto forma di beni 
strumentali e servizi (nel senso di assunzione integrale di beni strumentali e 
di servizi). In tal modo si raggiungerebbe l’utile obiettivo di abbinare il 
nostro sacrificio finanziario ad una collaborazione per lo sviluppo 
economico di quei territori, che senza dubbio hanno bisogno di aiuti 
finanziari e di assistenza tecnica, che solo in parte può essere fornita da altre 
Potenze”.59 
Sebbene gli etiopici accettassero in linea di principio il pagamento in 
fornitura in beni e servizi, diversi ostacoli si frapponevano ancora alla 
chiusura del negoziato. Per quanto riguarda l'ammontare, gli italiani già nel 
febbraio 1954 avevano proposto la somma di 15 milioni di dollari, proposta 
sulla quale gli etiopici avevano reagito con un lungo silenzio. Da parte 
italiana peraltro si contava di poter scambiare una sostanziale riduzione della 
cifra stabilita dal Trattato di Parigi, con la rinuncia a tutti i beni italiani 
confiscati in Etiopia negli anni successivi al ritorno dell'Imperatore nel 
Paese. Nel frattempo il Ministero degli Esteri chiedeva al Tesoro di mettere 
a disposizione una cifra complessiva di 20 milioni per autorizzare le 
trattative a giungere fino a quel tetto massimo, ma sperando di chiudere la 
vertenza sui 18 milioni di dollari.
60
  
Permanevano divergenze anche sulle forniture di materie prime che 
gli italiani, contrariamente agli etiopici, avrebbero voluto a loro carico, in 
quanto questo avrebbe garantito maggiore lavoro per le industrie italiane e 
minore esborso di valute forti.
61
 C'è da dire che ai termini del Trattato di 
Parigi le materie prime necessarie alla produzione dei beni da fornire in 
conto riparazioni avrebbero dovuto esser messe a disposizione dall'Etiopia e 
il loro costo avrebbe dovuto esser conglobato in quello dei beni da fornire 
all'Etiopia stessa. Di conseguenza il pagamento delle materie prime sarebbe 
stato in lire. Gli etiopici invece spingevano per il pagamento in valuta forte e 
il Governo italiano, appunto, per la fornitura diretta. Tra l'altro Roma 
avrebbe voluto utilizzare l'eventuale rinuncia a quanto previsto dal Trattato 
di Parigi circa la fornitura etiopica delle materie prime come un argomento 
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Si aggiungeva inoltre la questione della restituzione dei beni etiopici 
“asportati”: “il Ministro (i.e. Aklilu) ha affermato che il Governo etiopico 
intende di tenere distinti e separati i due titoli: quello delle riparazioni e 
quello delle restituzioni. Esso aveva preso in considerazione la nostra 
offerta, ma intendeva di mantenere impregiudicato il diritto di chiederci la 
restituzione di ogni e qualsiasi asportazione avvenuta. Avendo io replicato di 
non potere assolutamente accedere a tale proposta perché la nostra offerta 
era stata fatta e doveva esser considerata a saldo e tacitazione di tutte le 
obbligazioni economiche comunque derivanti dal Trattato di Pace e perché 
non intendevo di fare un mezzo accordo lasciando insoluta una parte delle 
questioni, Aklilu mi ha dato un'ulteriore e superiore prova della facoltà di 
questa gente di arruffare e imbrogliare le trattative con più singolari 
argomentazioni e interpretazioni”. Segue, nello stesso documento, 
spiegazione del giudizio dato in ultimo dall'Ambasciatore Tacoli: Aklilu 
poneva questioni di principio e spostava pretestuosamente la sua posizione 
al fine di ottenere comunque la separazione delle riparazioni dalle 
restituzioni, con l'obiettivo inoltre di ottenere una sorta di cambiale in bianco 
circa le restituzioni delle quali non voleva infatti fornire elenco completo”.63 
Ad ogni modo Tacoli riuscì a strappare in quella sede la promessa di 
avere un elenco dei beni dei quali era richiesta la restituzione e nel frattempo 
l'indicazione da parte di Aklilu di quelli che erano ritenuti prioritari: il Leone 
di Giuda, l'obelisco di Axum e le attività della Banca d'Etiopia. Queste 
ultime rappresentavano un ostacolo al procedere della trattive anche per 
l'entità della stessa domanda, infatti gli etiopici reclamavano la restituzione 
di attività bancarie per diversi milioni di dollari. Si trattava peraltro di una 
“asportazione” contestata in quanto alla parte italiana non risultava che fosse 
avvenuta alcuna sottrazione di riserve metalliche dalla banca centrale 
etiopica. 
Quelli fin qui evidenziati furono gli elementi salienti del negoziato dai 
quali emerge chiaramente la complessità e la delicatezza delle trattative post-
belliche tra Italia ed Etiopia. Le informazioni raccolte servono anche a 
rettificare chi ha voluto attribuire le lentezze dei negoziati principalmente 
alla parte italiana, sottolineando anche una presunta cattiva fede da parte di 
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Roma ed una scarsa attenzione alla comunità italiana residente (come nel 
lavoro di Del Boca) che, ad onor del vero, non sembra emergere dalla lettura 
dei documenti diplomatici del tempo. Le trattative andarono ancora avanti 
per un anno circa. Il 5 marzo 1956 Roma pagò il suo debito con l’Etiopia per 
un ammontare concordato di 16,3 milioni di dollari. La somma venne 
versata non in “conto riparazioni” ma sotto la voce “assistenza tecnica e 
finanziaria”. Il governo italiano infatti si impegnava a fornire all’Etiopia due 
grandi opere: la diga di Qoqa sul fiume Awash e un cotonificio a Bahar Dar.  
La diga, che divenne in seguito la principale fonte di approvvigionamento 
energetico per larga parte del Paese, fu costruita dalla IMPRESIT e il 
cotonificio dalla Marzoli. Entrambi i lavori vennero ultimati nel 1963. 
Per ciò che riguarda le restituzioni nel dicembre 1954 partì una 
missione guidata da Rodolfo Siviero, noto per aver recuperato le opere d'arte 
italiane trafugate dal regime nazista, che riportò in Etiopia alcune casse di 
opere d'arte e cimeli tra cui “due bandiere seriche che appartennero al grande 
Menelik e lo accompagnarono in famose battaglie, onorificenze e 
decorazioni di Haile Selassie, un sigillo imperiale di finissima fattura, 
gualdrappe appartenenti a principi e ras, due codici ecclesiastici del 
settecento scritti in lingua amarica con inchiostro rosso e azzurro”.64 Il 
Leone di Giuda sarà restituito nel 1967, insieme ad altri oggetti di poca 
rilevanza. Mezzedimi, noto architetto italiano (v. capitoli seguenti) realizzò 
il basamento su cui venne posizionato il monumento. Per la restituzione 
dell’obelisco di Axum i tempi furono sensibilmente più lunghi anche perché 
a questo monumento erano legato un elemento psicologico più forte che per 
gli altri oggetti. Come si legge su La nuova Stampa, “Ci sono poi le 
considerazioni politiche; la scomparsa da Roma dell’obelisco di Axum 
farebbe scattare in piedi i nazionalisti di mezza Italia come di fronte ad uno 
scandalo; e il loro coro di voci sdegnate non mancherebbe di destare 
emozioni anche fra i cittadini che nazionalisti non sono più. Tutto sommato, 
la restituzione dell’obelisco si risolverebbe a tutto vantaggio di quella parte 
estremista degli italiani che già si dimostrarono i più spietati nemici 
dell’Abissinia e del suo imperatore”.65 L’obelisco sarà riportato in Etiopia 
solo nel 2005 e la sua rierezione nel luogo di origine sarà celebrata 
ufficialmente solo nel 2008. 
Il pagamento delle riparazioni, l’esecuzione delle opere relative e la 
restituzione dei beni trafugati, obelisco di Axum a parte, non furono tuttavia 
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il capitolo conclusivo delle tensioni tra i due Paesi che si protrassero anche 
nei due decenni successivi in cui le relazioni bilaterali registrarono brevi fasi 
di distensione alternate a più lunghi periodi di tensione. Soltanto alla fine 
degli anni 60 i rapporti si normalizzarono tanto da consentire nel novembre 
1970 la visita in Italia di Haile Selassie, che, dopo la ripresa dei rapporti 





2. L’economia italiana in Etiopia. 1941-1951 
 
 
2.1 La comunità italiana in Etiopia. Cenni demografici 
 
La popolazione dell’Etiopia, che era stimata aggirarsi intorno ai 15 
milioni di persone nel periodo dell’occupazione italiana, raggiunse i 18 
milioni nel 1950.
66
 Il Paese ospitava antiche comunità ebraiche, greche, 
armene e indiane la cui numerosità si ridusse nel periodo dell’occupazione 
fascista.
67
 In questi stessi anni la comunità italiana in Etiopia conobbe una 
crescita rilevante, a cui seguì una costante riduzione. Da 20.000 nel 1937, gli 
italiani ad Addis Abeba (la collettività italiana era concentrata soprattutto 
nella capitale) divennero 40.000 nel marzo 1940.
 68
 Tale numero si ridusse a 
circa 35.000 presenze nel maggio 1941.
69
 Nel dopoguerra la comunità 
italiana in tutto il territorio etiopico si stimava contasse circa 8000 persone 
(il 70% dei quali ad Addis Abeba).
70
 Seppure il numero degli italiani fosse 
esiguo rispetto alla popolazione etiopica, essi costituivano la maggiore 
comunità straniera sul territorio. 
In Eritrea la collettività italiana era più numerosa che in Etiopia sia in 
termini assoluti che rispetto alla popolazione locale, la quale contava 
all’incirca 700.000 persone nel 194071 e superava di poco il milione 
(1.067.000) nel 1950.
72
 Anche in Eritrea erano presenti piccole comunità di 
espatriati di origine ebraica, greca, araba, indiana, yemenita, sudanese, 
dedite, come in Etiopia, per lo più ad attività commerciali. La comunità 
italiana, di gran lunga la maggiore comunità straniera, contava 5000 persone 
prima dell’occupazione dell’Etiopia, numero che salì rapidamente tra il 1935 
ed il 1941 (anno, quest’ultimo, in cui si registrava la presenza di 80.000 
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persone in tutto il territorio eritreo), per poi decrescere negli anni 
dell’amministrazione britannica.73 Nel 1950 gli espatriati europei erano 
21.000,
74




2.2 Il contesto economico. Struttura dell’economia e 
politiche economiche post-occupazione 
 
L’Italia “aveva lasciato in Etiopia un patrimonio in termini di strade, 
ponti, scuole, ospedali, centrali elettriche, industrie, valutato intorno ai 300 
milioni di dollari dell’epoca, cifra che lo Stato etiopico non sarebbe stato in 
grado di investire in mezzo secolo”.76 Gli anni dell’occupazione avevano 
visto anche una continua crescita degli investimenti privati italiani in Africa 
Orientale. Secondo stime elaborate dal Ministero dell’Africa Italiana 
(MAI),
77
 nel 1939 risultavano operanti 4.007 imprese industriali con un 
capitale complessivo investito di oltre 2,7 miliardi di lire. La maggiore 
concentrazione di tali attività si registrava in Eritrea con 2.198 imprese (circa 
il 55% del numero totale) per 2,2 miliardi di lire (circa l’80% del capitale 
totale). Seguivano Etiopia, con 561 imprese per circa 300 milioni, e Somalia. 
A queste si aggiungevano migliaia di imprese commerciali distribuite più o 
meno con le stesse differenze sui tre territori. 
Come vedremo, per i trenta anni circa oggetto di questo capitolo e del 
prossimo, il settore delle attività economiche italiane rappresentò una quota 
importante delle attività industriali e agro-industriali presenti in Etiopia e la 
quasi totalità di quelle stabilite sul territorio eritreo. Le aziende italiane, 
esempi di eccellenza imprenditoriale, per le tecniche, i processi, i macchinari 
utilizzati, contribuirono alla crescita dell’economia nazionale attraverso 
l'impiego e la formazione della mano d’opera locale. Inoltre i loro prodotti  
rappresentavano una parte cospicua delle esportazioni del Paese. Le imprese 
italiane costituirono una nicchia efficiente e moderna su un territorio 
estremamente povero e arretrato che, ancora ai nostri giorni non ha vissuto la 
propria “rivoluzione industriale”.   
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Per tutto il periodo tra il 1941 ed il 1974 l’Etiopia e l’Eritrea 
mantennero una struttura economica sostanzialmente invariata.
78
 Il settore 
manifatturiero era assai poco rilevante, sia relativamente alla percentuale di 
impiego della popolazione che di incidenza sul Prodotto Interno Lordo 
(PIL). L’agricoltura, impiegava  l’80% circa della popolazione e contava per 
circa il 50% del PIL. La maggior parte della produzione agricola era 
realizzata dai contadini delle aree rurali.
79
 Si trattava di un’agricoltura 
tradizionale, riguardo ai mezzi usati, e di sussistenza, riguardo alla 
destinazione dei prodotti. Solo occasionalmente infatti e in anni 
particolarmente propizi, parte della produzione eccedente le necessità 
familiari veniva commercializzata. Scriveva un giornalista italiano: “questo 
è un Paese dove si continua ad usare il millenario aratro a chiodo; dove 
addirittura non si conosce la ruota, in certe zone, ignorandosi la semplice e 
svelta carriola: per il trasporto di pesi il contadino etiopico adopera una 
specie di barella portata da due persone, o l’asino”.80  
Le evoluzioni politiche, gli indirizzi economici del governo, volti ad 
attrarre capitali esteri e ad incentivare la nascita dell’industria locale, la 
crescita del PIL che si registrarono dalla fine dell'occupazione fino al 1974; 
tutto ciò promosse una modesta crescita industriale, ma non fu sufficiente a 
modificare le linee essenziali della struttura socio-economica dei due Paesi. 
Neanche gli indicatori di sviluppo sociale rilevano sostanziali progressi negli 
ultimi decenni del regime imperiale: il reddito pro-capite si mantenne tra i 
più bassi al mondo; le strutture sanitarie rimasero del tutto insufficienti 
rispetto alla popolazione. Inoltre, ancora nel 1967 il 90% della popolazione 
era analfabeta ed il Paese dipendeva dagli aiuti stranieri, il 75% dei quali 
provenivano dagli Stati Uniti.
81
  
L’Etiopia e l’Eritrea importavano la maggior parte dei beni di 
consumo e strumentali necessari a soddisfare il fabbisogno nazionale. Le 
maggiori voci delle esportazioni erano invece costituite da pochi prodotti, 
essenzialmente caffè, semi oleosi e pelli. La bilancia commerciale era quindi 
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strutturalmente in passivo e si registravano carenze valutarie cicliche, in 
corrispondenza dell’aumento dei prezzi dei beni importati, in particolare del 
petrolio e dei prodotti alimentari primari, o della riduzione del prezzo dei 
beni esportati, in particolare del prezzo del caffè.  
 
 
Tabella 1. Bilancia commerciale Etiopia 1944 -1950 
 
(in dollari etiopici) 
Anno Importazioni Esportazioni Saldo 
1944 38 217 615.35 34 876 769.00 - 3 340 846.35 
1945 54 160 997.47 76 617 551.26 20 456 553.79 
1946 69 035 733.73 89 430 131.22 20 394 397.49 
1947 112 120 407.83 89 172 985.38 -22 947 423.45 
1948 90 984 804.58 77 191 200.29 -13 793 604.29 
1950 74 649 000 67 927 000 - 6 722 000 




Nel 1945 – 1946 a causa  dell'isolamento bellico  e alla chiusura delle 
rotte commerciali mediorientali si fece riferimento alle risorse locali e 
regionali, il che spiega i saldi positivi riportati nella tabella 1. 
Tra il 1944 ed il 1950 l'Italia rimase uno dei principali partner 
commerciali dell'Etiopia. I dati disponibili confermano che nel 1950 l'Italia 
fu il quinto paese di destinazione delle merci etiopiche (dopo l'Eritrea gli 
Stati Uniti, la Somalia francese, il Regno Unito)  ed il quarto paese fornitore 
(dopo India, Regno Unito, Stati Uniti).
83
 
La struttura commerciale eritrea merita però una riflessione a parte. Le 
aziende agricole italiane che avevano sede in Eritrea, soprattutto le maggiori, 
iniziarono presto, già prima degli anni 50, a produrre per l’esportazione 
banane, fibre tessili ed ortaggi che si aggiungevano alla voci tradizionali 
dell’export eritreo e che, insieme ad altri prodotti del settore manifatturiero, 
destinati anch’essi alle esportazioni, incidevano positivamente sulla bilancia 
commerciale del Paese. Inoltre buona parte delle importazioni, pur 
contabilizzate per la sola Eritrea, erano in realtà destinate alle province 
etiopiche. Infatti diverse società commerciali avevano sedi principali e 
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magazzini in Eritrea con succursali ed agenti in diversi punti dell’Impero. 
D’altro canto una buona parte dei beni esportati dall’Impero era prodotta in 
Eritrea. Quindi se si considerassero le importazioni ed esportazioni per la 
sola Eritrea, al netto delle importazioni destinate all’Etiopia, il disavanzo 




Le politiche economiche post-liberazione, unite alle opere 
infrastrutturali ed al tessuto economico costituitosi durante l’occupazione 
italiana, ebbero effetti positivi sul settore industriale e delinearono qualche 
progresso rispetto alla situazione pre-1935, sebbene irrilevante in termini 
assoluti.
85 
Gli obiettivi principali della politica economica del governo 
etiopico dalla restaurazione dell’Imperatore fino alla sua caduta furono: 
incentivare la crescita del settore industriale; facilitare l’incremento della 
produttività nel settore agricolo; migliorare la rete infrastrutturale.  
Nell’ottica della promozione dell’industria locale, fin dagli anni 
dell’amministrazione britannica, erano stati adottati provvedimenti volti alla 
sostituzione delle importazioni. Vennero quindi aumentate le tariffe doganali 
sulle importazioni di beni primari e ridotte sull’importazione di beni 
intermedi e strumentali per i processi produttivi. Vennero al contempo 
adottati pacchetti di incentivi per favorire lo sviluppo industriale nei settori 
considerati strategici. Nei primi anni dopo il 1941 ad esempio fu favorita la 
creazione di imprese tessili e di produzione di bevande. 
Inoltre il governo etiopico adottò misure volte all’attrazione di capitali 
stranieri, vista la carenza in Etiopia non solo di capitali ma anche delle 
capacità tecniche e dell’esperienza imprenditoriale necessarie ad attivare lo 
sviluppo industriale. Nel 1949 e nel 1950 vennero adottate la Income-tax 
Proclamation e la Notice for Encouragement of Foreign Capital
86
 che, tra le 
altre cose, ponevano limiti alla tassazione sui profitti; stabilivano l’esonero 
dal pagamento delle tasse sui profitti per i primi cinque anni per investimenti 
nei settori industriale, dei trasporti e minerario; garanzie sul rimpatrio di 
parte dei profitti; importazione in esenzione doganale dei macchinari 
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necessari all’investimento. Bisognerà tuttavia aspettare la metà degli anni 50 
perché nel Paese affluissero capitali stranieri in misura significativa.  
Questo schema di incentivi venne riproposto nei tre piani 
quinquennali di sviluppo adottati dal governo etiopico con l’obiettivo di 
lungo periodo di duplicare il reddito medio pro-capite in poco più di venti 
anni e di promuovere l’industrializzazione del Paese. L’Etiopia fu il primo 
Paese africano a lanciare piani integrati di sviluppo economico e sociale. I 
primi strumenti di pianificazione, messi a punto grazie all’aiuto di esperti 
jugoslavi, consistevano in programmi differenti per i vari settori produttivi e 
vennero utilizzati a partire dal 1944-45. In questa prima fase l’accento era 
posto sullo sviluppo del settore agricolo ed in particolare della sua 
produttività.
87
 Nel 1952-53 venne varato un programma quadriennale per lo 
sviluppo dei collegamenti stradali.
88
 I tre piani quinquennali integrati, che 
prevedevano cioè lo sviluppo integrato di tutti i settori economici e sociali, 
vennero adottati a partire dal 1957. Il primo piano (1957-1961) diede priorità 
alle infrastrutture, il secondo (1963-1967) allo sviluppo industriale e il terzo 
(1968-1973) al settore agricolo. 
Tra la fine degli anni 40 e l’inizio del decennio successivo furono 
aperte diverse imprese. Nel tessile le due maggiori furono la Indo-Ethiopian 
Textile Mills ad Achachi e la Bahr Dar Textile Mills. La Saint George 
Brewery, nata prima del 1935 e transitata sotto l’amministrazione italiana 
durante gli anni dell’occupazione, divenne uno dei business più lucrativi per 
l’Imperatore. Aprirono anche fabbriche di produzione di Coca Cola e Pepsi 
Cola. Le impresa agricole e industriali di maggior successo sorsero però 
successivamente, negli anni 50 e 60. 
La proprietà e gestione del settore industriale rimase comunque per lo 
più nelle mani degli stranieri per tutta la durata del regno di Haile Selassie. 
Alcune fabbriche, come la citata Saint George o la compagnia di autobus 
Anbessa, erano di proprietà della famiglia reale, mentre, soprattutto a partire 
dalla fine degli anni 50, alcuni esponenti della nobiltà iniziarono a dedicarsi 
al commercio entrando nella proprietà di imprese che venivano però gestite 
da manager stranieri. Tuttavia si trattò di una piccola minoranza. Per il resto, 
essendosi l’Imperatore mantenuto in bilico tra istanze di rinnovamento e 
conservazione, senza mai operare una scelta risolutiva, quella etiopica 
rimase una società da più parti definita “feudale”, fondata sui privilegi della 
nobiltà e del clero e priva di un’attiva classe media imprenditoriale. 
                                                 
87
 Imperial Ethiopian Government, Five Years Development Plan 1957-61, Addis Ababa, pag. 1. 
88
 H. Singh, Agricultural problems in Ethiopia, Gyan Publishing House, November 10, 1987, pag.13. 
46 
 
Il settore commerciale, che copriva una quota importante 
dell'economia etiopica era anch'esso quasi totalmente controllato da stranieri, 
greci, armeni, britannici, francesi, italiani. Prima dell'occupazione italiana 
era stata importante l'influenza dei maggiori commercianti sulle decisioni di 
politica economica delle Autorità etiopiche, in particolare sulla politica dei 
cambi e sulle politiche fiscali e doganali. A partire dalla seconda metà degli 
anni 40, tuttavia tale influenza iniziò a scemare, in parte a fronte della 
crescita dell'amministrazione statale, sia in termini di maggiore 
professionalità e competenza, sia in termini di migliore organizzazione della 
burocrazia; in parte perché la leadership di tali imprese si andò via via 
indebolendo. La capacità di condizionare le decisioni delle Autorità derivava 
dal fatto che i maggiori commercianti avevano il monopolio 
dell'importazione di beni di vitale importanza. A. Besse and Co., del 
francese Antonin Besse, gestita dal belga Maurice Weerts, aveva per 
esempio un monopolio di fatto sull'importazione del petrolio. Si trattava 
dell'impresa commerciale di maggiori dimensioni e senz'altro della più 
“potente”. Il fatto che detenesse la quota maggiore di riserve valutarie nel 
Paese, rendeva la sua posizione ancora più cruciale, date le ricorrenti crisi 
valutarie a cui andava incontro l'Etiopia. Altre imprese commerciali di 
dimensioni rilevanti erano: la Sabean Utility Corp. nella cui proprietà 
entravano il governo etiopico al 50%, Sir Alexander Keown-Boyd, di 
nazionalità britannica, per il 25%, e Louis Yassa, egiziano, per il restante 
25%; le britanniche Mitchell Cotts, Gellatly Hankey e Arabian Trading; la 
tedesca Mutual Assistance Fund, Ltd.; la F. Pericoli che, tra le varie attività, 




2.3 L’Imperatore e gli italiani 
 
Alla fine dell’occupazione fascista seguì l’esodo di molti italiani, ma 
in maniera differenziata nelle diverse province dell’Africa orientale. Scrive 
Del Boca: “Nelle ex colonie dell’Eritrea e della Somalia, dove gli inglesi 
sono i soli arbitri della situazione e dove il rapporto tra ex dominanti e 
dominatori è ancora buono, gli italiani riescono a conservare qualche 
strumento di difesa e di autogoverno, mentre in Etiopia, dove i rapporti fra 
inglesi ed abissini presto si guastano per reciproci sospetti ed intolleranze, la 
comunità italiana si trova più esposta a pressioni, ricatti e 
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strumentalizzazioni e sarà la prima ad essere ridimensionata con una serie di 
massicce deportazioni”.90 
Il rapporto tra l’Imperatore e le forze di occupazione inglesi non fu dei 
più facili. Haile Selassie infatti non venne restaurato nella pienezza dei suoi 
poteri ma fu, al contrario, confinato all’interno del suo palazzo, privo di aiuti 
finanziari e senza alcuna possibilità di esercitare effettivamente il governo. 
Inoltre, come ricorda ancora Del Boca, ciò che “irrita maggiormente 
l’imperatore è che anche dopo l’accordo,91 gli inglesi proseguono nella loro 
frenetica opera di smantellamento delle attrezzature militari e civili italiane 
avviandole in Kenya quale contributo etiopico alla continuazione dello 
sforzo di guerra alleato”.92 “Fra l’altro gli inglesi – scrive Igor Man nel 
1963
93
 - si diedero subito da fare per smantellare gli impianti della Fiat e 
delle centrale elettrica di Addis Abeba, costruita dalla CONIEL, nonché 
della Pirelli; irritatissimo l’Imperatore richiamò gli inglesi” a un 
comportamento adeguato alla loro posizione di alleati”, evitando lo 
smantellamento degli impianti e bloccando con un cordone di truppe 
l’istituto italiano per le ricerche batteriologiche: era stato lo stesso direttore, 
il professor Rizzotti, a telefonare a palazzo imperiale per dare l’allarme. Due 
giorni dopo, preoccupato che la sua bottega non subisse la requisizione 
minacciata, un modesto calzolaio italiano riuscì a far giungere l’appello 
all’imperatore, tramite il Sig. Strapazzon, giardinierie di corte fin dal 1922. 
E Ailè Selassiè dispose di buon grado che una sentinella armata facesse la 
guardia alla bottega del calzolaio italiano”.94 
Al fine di ridurre la presenza inglese, a partire dal 1945 Haile Selassie 
attinse a consiglieri di diverse nazionalità per la ricostruzione del Paese: agli 
inglesi rimasero alcuni settori dell’istruzione e dell’amministrazione della 
giustizia; agli svedesi venne affidato il compito di costituire l’Imperial Air 
Force e di istruire i reparti della Guardia Imperiale; gli americani si 
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occuparono dell’aviazione civile e della ricostruzione delle infrastrutture 
viarie; agli jugoslavi venne chiesta assistenza per l’elaborazione dei primi 
strumenti di pianificazione economica; i norvegesi allestirono una piccola 
flotta e il collegio navale di Massaua; agli indiani venne affidata 
l’organizzazione dell’accademia militare di Harar.95 
In questo contesto maturò anche l’avvicinamento del Negus agli 
italiani, che si manifestò soprattutto nella crescente attenzione e protezione 
accordata alla collettività italiana da parte dell’Imperatore, consapevole 
dell’importante ruolo economico che essa avrebbe ancora potuto svolgere in 
Etiopia. Aggiunge Del Boca che l’attrito con i funzionari delle forze di 
occupazione britannica, “in una certa misura, favoriva gli italiani rimasti 
intrappolati in Etiopia. Senza nulla togliere all’umanità dell’imperatore e al 
suo senso di pietà cristiana, ciò che spingeva Hailè Selassiè a ordinare il 
rispetto della vita e dei beni degli italiani era anche un preciso calcolo: egli 
voleva infatti la loro presenza per assicurare il funzionamento degli impianti 
essenziali e, nello stesso tempo, per controbilanciare l’influenza inglese”.96 
Pertanto Haile Selassie negoziò con il governo inglese per ridurre il numero 
degli italiani che avrebbero dovuto essere evacuati.
97
  
D’altra parte l’Imperatore, si rendeva ben conto che “c’era troppo da 
fare in Etiopia per inseguire sterili vendette. L’Etiopia che Hailè Selassiè 
cercava di riprendere in mano, era un paese largamente dominato dal caos, 
dall’anarchia e dalla paura. C’erano alcune centinaia di migliaia di 
arbegnuoc
98
 che andavano al più presto disarmati e reinseriti nel loro 
mondo. C’erano popolazioni che avevano abbandonato le loro terre a causa 
della guerra e adesso andavano ricondotte nei loro insediamenti; c’erano 
numerose bande di collaborazionisti che, abbandonato l’esercito italiano, 
vagavano ora senza meta taglieggiando le popolazioni; c’erano gruppi isolati 
di soldati italiani che si rifiutavano di arrendersi e che ancora davano vita a 
episodi di guerriglia; c’erano moltissimi etiopici che avendo lavorato con gli 
italiani in qualità di manovali, operai, domestici, impiegati, capi stipendiati, 
erano rimasti improvvisamente senza lavoro. Ma soprattutto c’erano troppe 
armi in giro in un paese dove il mestiere dello scifta
99
 godeva ancora di una 
solida reputazione e le tendenze separatistiche erano ancora vive nonostante 
la grande prova della guerra di liberazione nazionale”.100  
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C’è da aggiungere che nelle considerazioni dell’Imperatore pesava 
anche il timore di una possibile controffensiva italiana dal Nord-Africa. Fino 
alla sconfitta di Al Alamein pertanto l’avvicinamento del Negus alla 
comunità italiana ebbe anche risvolti politici, tanto che il Ministro degli 
Esteri, Lorenzo Taezaz, fu autorizzato ad avere contatti segreti con i 
maggiorenti della collettività italiana. Successivamente alla sconfitta 
dell’Italia nella guerra, intorno alla metà del 1946, gli italiani persero la 
protezione di cui avevano goduto fino a quel momento: 66 tra i più abbienti 
furono espulsi dal Paese e i loro beni confiscati.  
Si trattò di un provvedimento che giunse del tutto inatteso, vista tra 
l’altro la vicinanza che molti italiani avevano avuto fino a quel momento  
con gli ambienti della corte. La questione creò apprensione e sconforto che 
traspaiono nei toni e nelle immagini con cui il Corriere di Asmara descrive 
la partenza degli italiani colpiti: “Il viaggio ha così inizio. Gli espulsi sono 
disposti su autocarri sgangherati montati su ruote con gomme piene: sono in 
14 per autocarro e con loro sono sei guardie armate, tutti i bagagli, più 
innumerevoli sacchi di taff che le guardie caricano per commercializzarli 
lungo il viaggio. In un autobus prendono posto 25 tra donne e bambini che 
costituiscono le famiglie degli espulsi. Inutile raccontare dei disagi del 
viaggio, durante il quale si è potuto mangiare solo il poco che si è potuto 
acquistare in corso di strada”.101 La ratio di questi provvedimenti contro gli 
italiani si trovava più in motivazioni economiche che non politiche, al 
contrario di quanto il governo etiopico voleva sostenere, tanto che la 




In generale dichiarazioni ufficiali improntate ad un atteggiamento di 
favore nei confronti degli italiani non mancarono: più volte Haile Selassie ne 
lodò l’operosità e l’ingegno, sollecitandoli a venire in Etiopia ed a 
partecipare al suo sviluppo economico. Per tutta la durata del suo regno la 
collettività italiana ebbe una posizione preminente nell’economia e nella 
cultura etiopica. Inoltre la presenza degli italiani residenti tracciò 
un’importante linea di continuità nelle relazioni tra i due Paesi, mantenendo 
in Etiopia un’ottima immagine dell’Italia anche dal 1941 al 1951, cioè 
durante l’assenza di relazioni diplomatiche ufficiali, e nei due decenni 
successivi, segnati da difficoltà e incomprensioni nel dialogo tra i due 
governi.  
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 “Vostra Maestà ritiene che esista un contributo della comunità 
italiana al progresso dell’Etiopia?” “É notissimo – è la risposta di Haile 
Selassie che l’Italia ha dato un grande contributo al progresso del nostro 
Paese nei vari campi. E infatti, quale segno di riconoscimento dell’apporto 
italiano, in particolari casi abbiamo dato speciali concessioni ai più 
meritevoli”.103 
Tale atteggiamento d’altra parte trovava rispondenza nell’animo degli 
etiopici, poiché la convivenza con gli italiani era stata in generale pacifica e 
improntata ad una fruttuosa collaborazione. Dal riconoscimento per il lavoro 
svolto dagli italiani e con gli italiani era nato e si è alimentato un sentimento 
di amicizia tra i due popoli che si avverte ancora oggi.  
Nella rapida archiviazione della memoria degli italiani colonizzatori 
probabilmente  giocò un ruolo anche un particolare aspetto dello spirito 
etiopico, forgiato da una religiosità antica e profonda, radicato nel presente, 
alieno per lo più ai rancori e disposto al perdono. Come scrive Del Boca a 
proposito dell’Imperatore, “secondo un suo radicato convincimento, era 
sempre possibile superare i contrasti fra le nazioni praticando il perdono 
cristiano”.104A tale proposito, in un’intervista concessa nel 1972 ad Oriana 
Fallaci, Haile Sellassie ebbe a dire: “la storia non dimentica e gli uomini, 
invece possono dimenticare. Possono anche perdonare, se hanno un animo 
buono. E noi cerchiamo di essere buoni. Sì, abbiamo perdonato. Ma non 
dimenticato”.105 E ancora Igor Man scriveva:106 “Naturalmente proteggendo 
gl’italiani Ailè Selassiè faceva gli interessi del suo paese; cosciente della 
necessità di un valido aiuto europeo preferiva che gli venisse da cittadini di 
una nazione senza più ambizioni espansionistiche e di potenza, ma sarebbe 
ingeneroso non riconoscere come nel dedicarsi al recupero degli italiani, 
l’Imperatore fosse facilitato da una mancanza di rancore. Da buon cristiano, 
Ailè Selassiè conosce e pratica la virtù del perdono”.107 
L’attitudine al perdono non è solo una caratteristica dei sovrani in 
Etiopia. Haile Selassie parlava infatti ad un popolo pronto a recepire il suo 
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messaggio e ad accogliere gli italiani stessi, una volta dismessa la veste dei 
colonizzatori, quando da Khartoum, nel suo “Proclama d’oro” (d’oro perché 
scritto a lettere dorate su volantini lanciati sul territorio etiopico da aerei 
britannici), incitava il suo popolo a deporre ogni spirito di vendetta, a non 
trattare gli italiani in base ai torti commessi dal loro Governo, rammentando 
che essi erano venuti in Etiopia per lavorare.  
Il lavoro, dunque, il lavoro italiano, l’operosità e l’ingegno degli 
italiani è ciò che è sopravvissuto in questo Paese alla memoria 
dell’occupazione, a definire una sorta di pregiudizio pro-italiano, un diffuso 
convincimento cioè della buona qualità umana e professionale degli italiani e 
dei loro prodotti. Tale immagine positiva si è costruita nel tempo grazie  
soprattutto alla comunità imprenditoriale italiana, una comunità 
eccezionalmente attiva, creativa, propositiva, che, in occasione di difficili 
congiunture storiche, ha anche dimostrato determinazione e coraggio e che, 
pur non avendo mai dimenticato la propria identità nazionale, ha visto 
nell’Etiopia e nell’Eritrea la propria patria elettiva, dove stabilire la propria 
famiglia ed il proprio futuro. Scrive Faraci nel 1965: “La nostra comunità è 
la comunità straniera più numerosa, ed anche la più attiva, la più stimata, la 
più benvoluta. Si è visto, nel colloquio concessomi dall’Imperatore, quale 
alta considerazione il Capo dello Stato abbia per i nostri connazionali; e in 
ogni campo, sia negli affari che nella vita spicciola, avviene col sorriso sulle 
labbra, all’insegna del reciproco rispetto, della lealtà, del cameratismo”.108 
 
2.4 Gli Italiani in Eritrea dopo la fine dell’occupazione  
 
I primi anni dell’occupazione inglese, dall’aprile 1941, in cui si ebbe 
la resa di Asmara, all’8 settembre 1943, furono un periodo molto duro per 
gli italiani in Eritrea. Anch’essi furono colpiti dai provvedimenti volti a 
ridurre la comunità italiana residente (rimpatri, trasferimento in campi di 
concentramento). Come si legge nel rapporto del marzo 1950 preparato dal 
Comitato Rappresentativo degli Italiani in Eritrea (CRIE), civili italiani 
furono evacuati per gruppi successivi a partire dal 1941-1942 e convogliati 
in campi di concentramento in Sudan, Kenya e Sud Africa. I prigionieri 
italiani furono poi liberati a cominciare dal secondo semestre 1945.
109
 
 Lo stesso rapporto descrive le condizioni di pericolo in cui 
avvenivano spesso i trasporti degli evacuati: “Il sistema poi adottato di 
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imbarcare gli evacuati civili su navi di trasporto, sotto ponte, insieme con 
reparti armati di truppa delle forze armate britanniche, oltre ad esporre 
pacifici cittadini a disagi e sofferenze di ogni genere, fu causa determinante 
del tragico episodio, verificatosi nel novembre del 1942 nelle acque del 
canale di Mozambico, allorché il piroscafo “Nuova Scozia”, su cui erano 
stati imbarcati a Massaua circa 800 evacuati civili italiani diretti in Sud 
africa, insieme con un contingente di truppe appartenente a reparti coloniali 
inglesi – fu affondato, ad opera di unità della marina giapponese, cagionando 
la morte di centinaia di connazionali”.  
Dopo la resa di Asmara alcune decine di uomini restarono in armi e 
continuarono la resistenza contro gli inglesi fino alla fine di ottobre 1943, 
quando, con ritardo, giunse la notizia dell’armistizio e fu chiaro che l’Italia 
aveva ormai perso la guerra.
110
 Da quel momento la comunità italiana lottò 
per la propria sopravvivenza, per il riconoscimento del proprio diritto a 
rimanere in Eritrea e per rimettere in sesto l’economia, cercando tra l’altro di 
fermare lo smantellamento delle infrastrutture italiane operato dagli inglesi 
anche in Eritrea. Si intavolò dunque un dialogo con i britannici, dialogo che 
si rivelò proficuo. In definitiva l’esperienza dell’Amministrazione britannica 
costituì una cesura meno netta per la comunità italiana in Eritrea rispetto a 
quanto avvenne in Etiopia.  
Fin dall’aprile 1941 gli organi italiani continuarono infatti ad 
amministrare il territorio eritreo applicando le leggi italiane, pur sotto il 
controllo britannico.
111
 I funzionari delle istituzioni pubbliche italiane 
rimasero nelle medesime posizioni che ricoprivano prima del 1941.
112
 
Financo i tribunali civili e penali, competenti a giudicare questioni inerenti a 
cittadini di ogni nazionalità, contavano su magistrati italiani nominati 
dall’Amministrazione britannica.113 Quest’ultima non ostacolò del resto la 
ripresa delle attività italiane in ogni campo, in molti casi anzi le favorì, ad 
esempio attraverso la concessioni di nuovi terreni agricoli o l’estensione 
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delle proprietà esistenti, per sopperire alle necessità di approvvigionamento 
alimentare e di beni di consumo durante la guerra. 
 Come si è visto nel capitolo precedente la collettività italiana giocò un 
ruolo attivo nella lotta interna per la definizione del futuro politico 
dell’Eritrea. L’impegno politico degli italiani fino alla realizzazione delle 
federazione è una delle manifestazioni che dà il senso del loro attaccamento 
all’Eritrea, considerata come una seconda patria, ma anche come la loro 
“vera casa”. Molti di loro risiedevano lì già da generazioni e molti altri erano 
arrivati negli anni dell’occupazione dell’Etiopia trovandovi un’accogliente 
realtà, molto simile ad una realtà italiana di provincia, e stabilendovi i propri 
interessi ed il proprio futuro. Un bell’affresco della vita degli italiani in 
Asmara si trova nella rivista “Vie Nuove”: “In effetti è una città efficiente, 
linda, nel centro, con il suo viale dove passeggiare la sera, i suoi luoghi di 
ritrovo, il Circolo Italiano frequentato solo da quelli da un certo livello in su 
(il presidente è il più grosso industriale italo-etiopico, Barattolo), con i suoi 
pettegolezzi, le sue mollezze: è una quintessenza di provincia, più che una 
città”. 114    
Nel periodo che va dal 1941 al 1950-52, all’adozione cioè della 
risoluzione UN-390V ed alla realizzazione della federazione, gli italiani 
affrontarono non poche difficoltà legate al peggioramento delle condizioni di 
sicurezza del Paese ed in particolare alle azioni di banditismo e terrorismo 
degli scifta, azioni che in parte erano rivolte proprio contro gli italiani e 
soprattutto contro le loro attività agricole. “A prescindere dalle razzie dalle 
quali nessuna grossa o piccola azienda è andata immune, a prescindere dagli 
episodi di saccheggio e di incendio che hanno gravemente danneggiato 
grandi e piccole aziende, ovunque situate, sta di fatto che la quasi totalità 
degli agricoltori nazionali è oggi costretta a non risiedere più stabilmente 
nell’azienda, ad affidare la direzione della stessa a personale nativo che a sua 
volta si trova continuamente sotto il terrore delle continue e diuturne 
angherie da parte di bande di scifta”.115 
Come spiega Tekeste Negash
116
, esistevano tre gruppi di scifta.
117
 Un 
primo gruppo compiva vendette personali legate a rivendicazioni individuali, 
familiari e claniche. Un secondo gruppo agiva per motivazioni puramente 
economiche: si trattava di banditi che dal nord dell’Etiopia compivano le 
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loro scorrerie nei vicini territori dell’Eritrea, in mancanza di un efficace 
controllo di pubblica sicurezza. Il terzo gruppo agiva per motivazioni 
politiche e, legato in particolare al partito degli unionisti
118
, concentrava le 
proprie azioni contro coloro che non erano partigiani dell’unione e quindi 
anche contro gli italiani residenti.
119
 
Scrive Del Boca: “Per quasi tre anni, dal 1948 al 1951, 2.000 
partigiani unionisti mettevano a segno attentati nei centri abitati, attaccavano 
le fattorie isolate, razziavano il bestiame, incendiavano raccolti e migliaia di 
abitazioni, uccidevano 44 italiani e molte centinaia di eritrei. Agli scifta 
unionisti replicavano con la stessa ferocia bande di assaortini e di musulmani 
della Lega, armati e pagati dalle autorità italiane. Si assisteva così a un 
nuovo conflitto armato fra Italia e Etiopia, sebbene i due antagonisti non si 
battessero a viso aperto, ma utilizzassero bande di mercenari. Quanto agli 
inglesi, che avrebbero dovuto mantenere l’ordine nel paese, rivelavano nei 
confronti degli unionisti un’insolita tolleranza, che in qualche caso si 
trasformava in complicità”.120 L’estremismo scifta contro gli italiani si 
spense con l’esaurirsi delle motivazioni politiche che lo animavano e cioè 
con la creazione della Federazione. Gli altri due gruppi invece continuarono 
a proliferare ben oltre quella data, approfittando dell’inadeguato controllo 
del territorio da parte del Governo eritreo.  
 
2.5 Il lavoro italiano dopo la fine dell’occupazione 
 
2.5.1 Etiopia 
Il numero delle attività economiche italiane in Etiopia negli anni 
dell’occupazione era relativamente limitato, se paragonato al loro numero in 
Eritrea. A delineare tale differenza avevano contribuito vari fattori: la più 
lunga permanenza dell’Eritrea sotto il dominio italiano, il maggior numero 
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di italiani residenti in Eritrea, la composizione della popolazione italiana in 
Etiopia, costituita in gran parte da militari. Quasi 100.000 ne furono evacuati 
alla fine del 1941, mentre negli anni tra il 41 ed il 43, furono rimpatriati 
circa 50.000 civili con le cosiddette “navi bianche”.  
Abbiamo accennato sopra alle negoziazioni del Negus con il Governo 
inglese per ridurre il numero degli italiani da evacuare, risparmiando in 
particolare coloro che erano considerati strategici per il mantenimento delle 
principali attività economiche. Haile Selassie si orientò dapprima a chiedere 
che 8000 italiani rimanessero in Etiopia, cifra ridimensionata da Churchill a 
5000, poi dal Generale Mitchell a 2000 ed infine ridotta a soli 500 italiani 
autorizzati a rimanere ad Addis Abeba. I dirigenti delle aziende italiane, che 
si opposero in un primo momento, dicendosi disponibili a continuare la 
propria attività solo se il numero fosse stato innalzato a 2500, dinanzi 
all’impossibilità di veder soddisfatte le proprie richieste, nominarono una 
commissione per la designazione dei 500. Tuttavia, quando qualche mese 
dopo iniziò l’evacuazione, molti, un numero variabile, a seconda delle fonti, 
tra i 500 e i 3000, si diedero alla clandestinità.  Diversi clandestini trovarono 
riparo presso gli etiopici, alcuni presso lo stesso ghebì imperiale, come Enzo 
Infante, che ricambiò la protezione accordatagli dall’Imperatore affrescando 
pareti del suo Palazzo e dipingendo ritratti dei reali.
121
 
Gli anni successivi al 1941, tra il massiccio esodo di molti, la 
clandestinità o le difficoltà di chi rimaneva, furono anni di declino anche per 
le attività economiche gestite dagli italiani. Le maggiori imprese stabilite 
durante gli anni dell’occupazione ricaddero sotto amministratori etiopici, tra 
queste un’azienda tessile ed un cementificio a Dire Dawa e diverse aziende 
agricole sparse su tutto il territorio nazionale.
122
 Anche gli impianti della 
CONIEL
123
 in Etiopia venivano presi come preda bellica dal Governo 
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 Tuttavia, secondo una testimonianza resa da Mario Buschi, 
costruttore edile, a Del Boca
125
, le mille persone, tra legali e clandestine, che 
rimasero ad Addis Abeba, salvarono diversi impianti e mantennero in piedi 
l’economia della capitale: “Senza uomini come l’ingegner Cesare Branca 
(acquedotto), l’ingegner Federico Bazzi (centrale elettrica), l’ingegner 
Manassero e Mario Buschi (lavori pubblici), Addis Abeba sarebbe presto 
tornata ad essere il grande villaggio del 1935, così come senza i 2.000 
autocarri Fiat 634, tutti in mano ad italiani, l’intero traffico su strada si 
sarebbe completamente arrestato”.126 
Mario Buschi fu un imprenditore molto attivo in diversi campi. Egli 
concentrò la sua attività in Etiopia dove fin dall’inizio della sua esperienza 
nel Corno d’Africa fissò la sua sede, salvo un breve periodo negli anni 40 in 
cui si spostò in Asmara. Buschi era giunto nel Paese negli anni 
dell’occupazione fascista come dirigente della Gondrand, una delle due 
maggiori imprese private italiane nel settore dei trasporti che operarono in 
Etiopia in quegli anni (l’altra era la Salvati Africa). La sua operazione più 
pubblicizzata dalla propaganda del regime era stato il trasporto dell’obelisco 
di Axum. Proprio su questa operazione aveva lavorato Buschi, per poi 
fermarsi come imprenditore ad Addis Abeba, divenendo una delle 
personalità più in vista della collettività italiana.  
Egli fece parte della commissione incaricata di individuare i 500 
italiani considerati strategici per assicurare il funzionamento dei grandi 
impianti economici e che pertanto avrebbero dovuto esser sottratti alle 
massicce evacuazioni successive alla fine dell’occupazione. Inoltre lo stesso 
Buschi fu indicato dalla comunità italiana come Segretario del Comitato 
italiani nazionalizzati che dialogava con le istituzioni italiane ed etiopiche 
per conto ed in nome degli stessi italiani nazionalizzati. Fu inoltre uno dei 66 
italiani evacuati nel 1946. Nonostante quest’ultimo episodio e nonostante le 
confische subite, Buschi tornò ad Addis nel 1948 e ricostruì con tenacia le 
sue attività imprenditoriali.  
L’azienda di cui era Vice-Presidente ed Amministratore Delegato, la 
Navigatana era una società versatile che alla principale attività, ossia la 
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gestione battelli per passeggeri sul lago Tana, affiancava anche la 
realizzazione di costruzioni edili e stradali e la gestione di diversi 
alberghi.
127
 Secondo una lettera di Buschi ad Aklilu Habtewold del 12 marzo 
1969,
128
 nel 1955 l’Imperatore aveva richiesto allo stesso Buschi di 
impiantare degli alberghi a Gondar, Gorgora, Axum, Quia, Dessie, per poter 
alloggiare in modo appropriato importanti personalità straniere che 
avrebbero partecipato alle cerimonie celebrative del giubileo della corona. 
Tali alberghi avrebbero in seguito dato un impulso al turismo nella zona.  
La Navigatana era stata costituita nel 1942 a Gondar come società per 
azioni e vedeva tra i suoi soci, oltre a Buschi, che deteneva la quota di 
capitale maggioritaria, anche il Governo del Beghemeder, Simien e Gondar, 
un esponente della nobiltà, Ras A. Massai e altri soci etiopici.
129
 Buschi ebbe 
a dire della sua attività nel campo del turismo: “Noi, cioè la mia Compagnia 
con me personalmente in testa, possiamo definirci “pionieri del turismo in 
Etiopia”, avendo dato corso da soli, nell’anno 1954, alla costruzione delle 
prime basi ed infrastrutture turistiche per dirottare verso questo Paese una 
corrente internazionale di turismo che ha cominciato a dare i suoi frutti solo 
nella stagione 1969/70, per la quale durante 15 anni (1954/69) abbiamo 
seminati dollari e fatiche”.130 
Come imprenditore edile Buschi costruì ponti, strade, palazzi, scuole, 
chiese, moschee, ville, ospedali in diverse regioni dell’Impero. Le sue opere 
più note furono realizzate ad Addis Abeba: il Parlamento, l’aeroporto, il 
rifacimento del vecchio ghebì, il teatro imperiale e la statua del leone di 
Giuda antistante al teatro, simbolo dell’Etiopia in una versione stilizzata e 
molto originale.
131
   
Buschi era noto per la sua professionalità, per la qualità dei suoi 
prodotti, ed in particolare per la velocità di realizzazione delle sue opere. Il 
Parlamento ed il teatro imperiale, per i quali sarebbero stati necessari 15 
mesi, furono realizzati in 5 mesi e mezzo, in tempo per il venticinquesimo 
anniversario dell’incoronazione dell’Imperatore, nel 1955. A lui Haile 
Selassie affidò la ricostruzione, da realizzarsi, anche questa, in tempi 
rapidissimi, dell’aderasc di Menelik. L’edificio avrebbe dovuto ospitare 
l’imponente evento conviviale a margine della conferenza costitutiva 
dell’Organizzazione per l’Unità Africana che ebbe luogo ad Addis Abeba il 
22 maggio del 1963.   
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Così Del Boca ricorda l’episodio: “L’imponente banchetto, al termine 
della conferenza, si sarebbe invece dovuto tenere nell’aderasc di Menelik, 
l’unico salone in Addis Abeba capace di ospitare 2.000 invitati, ma poiché 
l’aderasc era pericolante, l’imperatore dava tre mesi di tempo al costruttore 
italiano Mario Buschi per ricostruirlo ex novo. La scelta non poteva essere 
migliore: Buschi, infatti, era l’uomo che aveva trasportato il celebre obelisco 
da Axum a Roma; aveva inoltre trasferito una flottiglia di natanti dal Mar 
Rosso al Lago Tana affrontando, fra l’altro, la terrificante salita di 
Lemalemò, e in soli cinque mesi aveva costruito il Parlamento etiopico. Nel 
pomeriggio del 22 maggio 1963, a poche ore dall’apertura del vertice di 
Addis Abeba, raggiunsi l’aderasc di Menelik per vedere se anche questa 
volta l’amico Buschi ce l’aveva fatta a vincere la sfida. Ce l’aveva fatta per 
un soffio. Le novecento lampadine che illuminavano il salone erano appena 
arrivate con un jet proveniente da Milano; l’esercito di giardinieri, che aveva 
improvvisato un prato all’inglese tutt’intorno all’aderasc, era ancora al 
lavoro. Mentre Buschi illustrava le tappe della sua impresa, l’imperatore 
faceva il suo ingresso nel salone, seguito da un folto gruppo di dignitari, 
ufficiali e guardie del corpo. Indossava uno dei suoi doppiopetti color grigio 
scuro, con un fazzoletto bianco nel taschino. Sorridendo, venne dritto verso 
di noi, ci diede la mano e, in italiano ci salutò ed elogiò Buschi per il lavoro 
che «con tanta perizia» aveva portato a termine. Era la prima volta che 
sentivamo Hailè Selassiè esprimersi nella nostra lingua, e il fatto ci sorprese 
maggiormente perché, con gli stranieri, egli era solito parlare il francese, che 
padroneggiava molto bene”.132 
Fino agli anni 50 i maggiorenti della comunità italiana erano 
soprattutto professionisti, insieme a qualche imprenditore. Oltre agli 
ingegneri sopra citati, ossia Bazzi, direttore dei servizi elettrici dell’Impero 
(“la Shoa Electric Light and Power Company realizza notevoli profitti sotto 
la sapiente guida dell'ing. Bazzi”),133 Branca, direttore dell’acquedotto di 
Addis Abeba e Manassero, direttore generale del Ministero dei Lavori 
Pubblici e oltre a Buschi, vi erano stimati medici come il Prof. D’Ignazio, 
alto funzionario del locale Ministero della Sanità, il Prof. Rizzotti direttore 
dell’istituto italiano per le ricerche batteriologiche, il Prof. Termini, uno dei 
medici personali dell’Imperatore e diversi altri.  
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La maggior parte della comunità era invece impegnata nel settore dei 
trasporti ed in piccole attività: artigianato, negozi di alimentari, di 
ferramenta, di abbigliamento, ristoranti, bar ecc. In particolare gli italiani 
assunsero il monopolio dei trasporti commerciali e protagonisti ne furono i 
cosiddetti “padroncini”, camionisti, proprietari dei loro autotreni, che 
avevano trasportato sulle nuove strade costruite in Africa Orientale quanto 
necessario per la costruzione dell’Impero (di tutto: dai materiali edili ai 
generi alimentari). Negli anni dopo il 1941 i padroncini rimasero attivamente 
impegnati nel settore dei trasporti e divennero i protagonisti dei traffici 
commerciali sia sul territorio etiopico che sul territorio eritreo. In coppia 
(mentre uno riposava nelle cuccette, l’altro guidava), tre giorni di viaggio 
per andare da Assab ad Addis Abeba, quattro da Massaua, i padroncini erano 
sempre in marcia sulle strade costruite dagli italiani, ma in larga parte 
dissestate per la mancanza di manutenzione e malsicure per i frequenti 
attacchi dei banditi. Si trattò tuttavia di una stagione breve. Parecchi di loro 
infatti cedettero il volante ad autisti etiopici, chi per l’età, chi per dedicarsi 
ad attività di altro tipo divenendo artigiani, imprenditori edili, commercianti, 
agricoltori.   
Sperandio Rizzo
134
 fu uno di questi e divenne uno dei maggiori 
industriali d’Etiopia. Giunto ad Addis Abeba nel 1937, dopo aver viaggiato 
per anni con il suo camion sulle strade dell’Etiopia e dell’Eritrea e aver 
conosciuto la prigionia durante il periodo dell’occupazione britannica, nei 
primi anni 50 Rizzo iniziò la sua attività di imprenditore per la quale mostrò 
di possedere un grande intuito. Fu infatti capace di entrare da pioniere in 
diverse nicchie del mercato etiopico ancora inesplorate e delle quali ottenne 
rapidamente, e mantenne per diverso tempo, una posizione di monopolio. 
Nel 1957 realizzò un impianto di produzione di anidride carbonica e, 
qualche tempo dopo, una moderna acciaieria ad Achachi che produceva tra 
le altre cose tondini per il consumo interno del settore edilizio. Poi fu la 
volta della produzione di cavi elettrici e di oggetti in plastica (scarpe, stivali, 
tubi per l’irrigazione, tapparelle ecc.), articoli che venivano importati con 
difficoltà dall’Italia e per i quali dunque Rizzo riuscì a conquistare la quasi 
interezza del mercato etiopico. A tutto ciò aggiunse diverse società 
commerciali e “il grandioso Palazzo del Progresso, che diventerà una mostra 
permanente dei prodotti italiani importati in Etiopia”.135 L’attività di 
Sperandio Rizzo crebbe costantemente fino ai primi anni 70, quando 
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l’imprenditore perse tutto a causa dei provvedimenti di nazionalizzazione 
effettuati dal regime del Derg. 
Furono nazionalizzate le cinque società, da lui fondate, di cui era 
presidente ed in cui aveva cospicue partecipazioni azionarie: la SEIE, 
Societe Electro Industrielle Ethiopienne, azienda elettrochimica; la 
Ethiosider, che si occupava di commercio di prodotti metallici; la 
Ethioplastic, che produceva prodotti in plastica; la ASI, impresa di 
produzione di profilati metallici. Oltre alle società, come avvenne a tanti 
italiani, gli furono confiscati immobili e terreni urbani. Nei documenti 
presentati alla Commissione per le Compensazioni il valore dichiarato per le 




Egli decise tuttavia di rimanere in Etiopia: “dall’attico della sua ex 
casa, per la quale oggi paga un affitto al governo etiopico, Rizzo ci mostra la 
periferia della città, compresa tra il piccolo ed il grande Acachi, dove 
trent’anni fa con la sua fabbrica di anidride carbonica, pose le basi del suo 
impero industriale. Di quell’impero non è rimasto quasi più nulla, ma Rizzo 
ancora non si arrende, ancora fa progetti per questa “Etiopia ingrata” che 
tuttavia non può fare a meno di amare. Egli pensa, ad esempio, ad un 
gigantesco Italian Trade Center, con il quale rompere definitivamente con il 
passato, con il vecchio commercio di tipo levantino e predatorio”.137 Nel 
1982 la Elettro-commercial di Sperandio Rizzo, società di importazioni ed 
esportazioni, era una delle 115 aziende di proprietà italiana registrate in 
Etiopia. 
Un altro personaggio in vista nella comunità italiana che lasciò il 
proprio autotreno per dedicarsi ad altro è Carletto Castelli che, ad Addis 
Abeba, gestisce ancora oggi il più noto ristorante italiano dell’Etiopia. Altri 
ex-padroncini spesso ricordati in documenti, libri e nelle memorie degli 
italiani sono Antonio Iacovelli che aprì un’attività di vendita e riparazione di 
orologi, occhiali e radio, Saverio Mosca che aprì un mobilificio, Renato 
Cilia che aprì una pasticceria. Gli ultimi anni del decennio furono in 
generale un periodo in cui molti italiani riuscirono a migliorare la propria 
situazione economica e sociale, come Concetto Giordano che da calzolaio 
divenne uno dei più affermati imprenditori edili o Antonio Stocchetti che, 
abbandonata l’attività di pompista, si trasformò in un grande allevatore.  
Un fenomeno interessante fu quello degli “insabbiati”. Tale termine, 
seppure con il tempo perse nell’uso comune l’accento sprezzante che ne 
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connotò l’origine, nacque in epoca coloniale per indicare coloro che si erano 
insediati stabilmente nelle colonie africane per questioni di affari e di 
sentimenti e si erano insabbiati, cioè “arresi alla foresta, abbandonati a se 
stessi”.138 Un giornalista de La Stampa, in un servizio del 1961 ne parla così: 
“I Soloni del decoro nazionale, pochi ma acidamente autorevoli, (...), con 
aspra riprovazione li chiamano insabbiati, cioè senza volontà di riscatto, 
perché in Etiopia, oltre al luogo favorevole per svolgere la loro attività, 
hanno trovato una moglie locale.” Gli “insabbiati” per lo più appartenevano 
alla classe operaia e provenivano dall’Italia meridionale. Già dalla fine 
dell’occupazione italiana si erano progressivamente allontanati dalla 
comunità italiana, e si erano integrati nella società locale, sposando 
indigene.
139
 Alcuni vivevano in condizioni di grave indigenza, altri gestivano 
piccole attività.  
Racconta un italiano residente, Luigi Lino, al giornalista Giuseppe 
Faraci: “sono vivi e arzilli e pieni di vigore. Fanno un lavoro indipendente di 
piccoli artigiani. Sono modesti agricoltori, hanno un’officinetta meccanica 
dove riparano di tutto, fanno i gommisti, annidati in un villaggio sperduto 
della boscaglia, hanno sistemato con un vecchio motore d’autocarro un 
gruppo elettrogeno e danno luce al villaggio. Ma sono rimasti italiani. Sanno 
quattro parole d’amarico, i servi e gli operai e tutti coloro che li circondano 
se vogliono parlare con loro e lavorare devono imparare l’italiano. La moglie 
è etiopica. E chi devono sposare? Una svedese? Nella boscaglia non ci sono 
svedesi. I figli sono meticci. E che significa? In caso si parla italiano, si 
cucina all’italiana, si vive all’italiana, isola nostra nel cuore dell’Etiopia che 
essi amano quanto l’Italia. Ma se vedono il nostro tricolore si mettono a 
piangere”.140 
   
2.5.2 Eritrea 
 La composizione della comunità italiana in Eritrea sul piano 
professionale era molto varia e si può dire che in ogni ambito le attività 
italiane realizzassero produzioni di eccellenza: “Ancora per tutti gli anni 40, 
ad Asmara, i professionisti italiani non temono la concorrenza. Nel 1946 
esercitano ancora nella capitale 78 medici, 47 avvocati e procuratori, 44 
commercialisti e ragionieri, 32 ingegneri, 15 geometri ed agronomi, 8 
veterinari e 2 notai. La comunità vanta anche un certo numero di pittori, 
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musicisti, direttori d’orchestra, un impresario teatrale del talento di Antonio 
Carosone, un archeologo di fama come Vincenzo Franchini, un fotografo del 
mondo africano del livello di Walter Amadio, uno studioso della 
numismatica axumita come Francesco Vaccaro, un esploratore dell’audacia 
e fantasia di Tullio Pastori”.141 Gli imprenditori giocarono tuttavia un ruolo 
di particolare rilevanza. 
Le imprese italiane infatti costituirono l’ossatura del sistema 
economico eritreo per il trentennio intercorso tra la fine dell’occupazione 
italiana e la caduta di Haile Selassie. Grazie a questa importante presenza 
l’economia eritrea si presentava molto più moderna e dinamica di quella 
etiopica. Agli inizi degli anni 50 l’Eritrea ospitava l’80% delle imprese 
manifatturiere e di costruzione dell’intero territorio dell’Impero. Inoltre la 
quasi totalità
142
 del settore industriale e dell’agricoltura avanzata eritrei 
apparteneva ed era gestita dagli italiani. Nel 1944 venne fondata 
l’“Associazione Esportatori Prodotti eritrei” che, nel 1947, divenne “Camera 
di Commercio, Industria e Agricoltura dell’Eritrea”.143 Gli italiani 
mantennero una posizione di assoluto rilievo al suo interno sia riguardo al 
numero di associati, di cui costituivano la maggioranza, sia riguardo alla 
copertura della massime cariche sociali, in generale affidate agli italiani. 
Queste informazioni danno una prima indicazione della notevole e positiva 
incidenza delle attività italiane sull’economia nazionale in Eritrea ed Etiopia.  
 
Settore industriale 
Gli anni dell’amministrazione inglese furono caratterizzati da una 
profonda ristrutturazione dell’economia industriale. Il settore manifatturiero 
si era sviluppato soprattutto a partire dal 1936. Per sostenere i programmi di 
potenziamento infrastrutturale ed edilizio erano nate infatti industrie di 
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produzione di cemento, mattoni e piastrelle. Altre industrie si erano 
sviluppate per soddisfare i consumi della crescente popolazione italiana 
residente. Fino al 1940 però le imprese industriali erano poche ed attive in 
un numero limitato di campi produttivi (mulini, pastifici, segherie, concerie, 
stabilimenti tessili, un cementificio, impianti di produzione di energia 
elettrica), pertanto l’Eritrea dipendeva dall’Italia per l’approvvigionamento 
della maggior parte dei beni di consumo e strumentali.
144
  
Il settore industriale conobbe una brusca flessione nel primo periodo 
dell’occupazione britannica (molte imprese chiusero, alcune si trasferirono, 
tra queste l’industria del cemento che spostò la produzione in Sudan). 
Tuttavia nel 1943 si registrò una nuova fase di espansione industriale, 
quando a causa dell’isolamento bellico si dovette fare esclusivo riferimento 
alle risorse locali. Peraltro fino al 1945 inglesi e americani avevano 
utilizzato l’Eritrea come base di rifornimento non solo in relazione alle 
esigenze belliche ma anche per l’approvvigionamento di beni di consumo 
per le forze alleate di stanza nel Medio Oriente.
145
  
La Commissione per l’Eritrea delle Nazioni Unite del 1950 scrisse nel 
suo rapporto: “L’ingegno e lo spirito di iniziativa italiani giocarono un ruolo 
importante nell’improvvisare nuove aziende produttive”.146 Gli italiani 
ancora presenti sul territorio infatti impiantarono nuove imprese per la 
produzione di beni di consumo (bottiglie, oggetti di vetro, calzature, birra 
vino, carta, sapone; ed inoltre stabilimenti chimici e farmaceutici, industrie 
per la lavorazione del legno con produzione di stuzzicadenti, pipe, 
fiammiferi, mobili, compensati), prodotti destinati in parte anche 
all’esportazione nei mercati vicini, principalmente in Sudan, e in misura 
minore in Etiopia. In breve tempo le imprese italiane furono in grado di 
produrre “la gran parte di prodotti manufatti che su questo mercato si 
trovavano prima della guerra”, 147 promuovendo uno sviluppo straordinario 
se si considera la quantità e diversità delle imprese costituite ed il brevissimo 
arco di tempo in cui esse vennero impiantate e divennero operative. Nel 
1945 il numero di licenze date agli italiani per attività commerciali, 
industriali ed artigiane era pari a 2865.
148
 
Del Boca dà una vivida rappresentazione della frenetica e creativa 
ripresa degli anni 43-45: “Se la Fiat, semidistrutta dalla guerra, non può 
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ancora inviare pezzi di ricambio, gli autocarri 634 non si fermeranno per 
questo, poiché Agostino Carletti provvede alle bronzine, Luigi Audisio ai 
pistoni ed alle fasce elastiche e Giorgio Gentili è in grado di rifare le cabine. 
Manca il macchinario industriale per l’agricoltura? Il romagnolo Vincenzo 
Costa non si arrende e, grazie a materiale di ricupero, costruisce pompe, 
motopompe, aratri. Mancano i fiammiferi? A questi pensa con mezzi 
autarchici Agostino Borello, ricavando il clorato di potassio dalla carnallite 
della Dancalia ed il fosforo da ossa calcinate in forno elettrico. Mancano 
alcuni medicinali di largo consumo? Nessun timore: provvedono alla loro 
preparazione i chimici Michele Floris e Riccardo De Murtas. Sono finiti i 
vini e l’Eritrea non produce uva? A questo inconveniente si rimedia con le 
uve passite dello Yemen e di Cipro e con l’abilità dei vinificatori come 
Umberto Bernasconi, Gino Degano, Giuseppe Fenili. Non ci sono giocattoli 
per i bimbi? Alle bambole ci pensano Raniero Carlucci e Italo Montanari, 
mentre al “Paese del Balocchi, sul Corso del re, si possono trovare vecchi 
giocattoli ricostruiti”.149 
I dati registrati dal Memorandum del Comitato Rappresentativo degli 
Italiani in Eritrea riportati nella tabella 2 danno anch’essi una vivida idea 
della straordinaria fioritura di attività industriali. Gli anni immediatamente 
successivi alla fine del conflitto mondiale videro tuttavia un declino della 
produzione. Molte imprese nate negli anni della guerra non riuscirono infatti 
a reggere la concorrenza dei prodotti di importazione che ricominciarono ad 
affluire nel paese, quando le rotte commerciale furono riaperte. Già alla fine 
degli anni 50 vi fu tuttavia una ripresa: nel 1949 il numero di licenze date 
agli italiani per attività commerciali, artigianali ed industriali era pari a 
3925,
150
 circa un migliaio in più di quelle registrate nel 1945. 
 












Acque ed affini     
 18 Acquedotti 70 200 
 100 Pozzi privati ad erogazione 
pubblica 
70 120 
 15 Fabbriche acque minerali e 
gassate 
49 132 
 6 Fabbriche di ghiaccio 20 40 
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 19 Frigoriferi 20 20 
Farine      
 7 Molini a cilindri 100 300 
 95 Moloni a palmenti 95 400 
 25 Pastifici 30 75 
 71 Panifici 190 150 
Latte e derivati     
 2 Centrali del Latte 20 45 
 32 Caseifici 40 120 
 2 Fabbriche Yoghurt 3 8 
Olii e Grassi     
 8 Oleifici 25 100 
 2 Fabbriche di margarina 6 10 
Bevande alcoliche     
 35 Stabilimenti enologici 280 700 
 6 Distillerie di alcool 40 100 
 1 Fabbrica di birra 65 200 
 5 Acetifici 30 120 
 12 Liquorifici 24 75 
Conserve alimentari     
 5 Carne e pesce lavorati 24 208 
 6 Salumifici 60 90 
 3 Pomodoro e frutta 23 36 
Dolciaria     
 2 Caramelle e pastiglie 17 8 
 3 Biscottifici 10 30 
 15 Pasticcerie 20 40 
Olii essenziali     
 8 Distillerie 8 80 
Allevamento     
 60 Porcilaie 120 300 
 50 Stalle 75 300 
 2 Apicolture 4 16 
Pesca     
 7 Farina di pesce 70 700 
Prodotti farmaceutici     
 1 Erboristeria medicinale 2 10 
 2 Prodotti opoterapici 4 10 
 2 Prodotti galenici 13 300 
 4 Prodotti per la medicazione 10 35 
Prodotti igienici     
 20 Saponifici 80 290 
 8 Profumerie e cosmesi 15 35 
Vetri e Ceramica     
 2 Vetrerie 48 385 
 8 Fabbriche ceramiche 45 380 
Cartiere 6 Cartiere 28 260 
Giocattoli     
 2 Fabbriche bambole 6 6 
 2 Giocattoli vari 6 6 
Legno     
 1 Fabbrica compensati 10 20 
 2 Industria legname 40 500 
 4 Mobilifici 56 40 
 55 Carrozzerie, Segherie, ecc. 150 145 
Fibre vegetali     
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 4 Lavorazione cordami 48 1000 
 3 Stabilimenti di lavorazione 20 500 
Tabacco 1 Manifattura 100 250 
Miniere e Cave     
 30 Miniere d’oro 120 2000 
 1 Mica 2 10 
 1 Zolfo 5 40 
 38 Cave di pietra 110 450 
 30 Cave di sabbia 50 150 
 42 Cave di argilla 20 120 
 36 Cave di calcare 25 150 
 44 Cave di materiali vari 45 200 
 4 Fabbriche mole 10 40 
Pelli     
 8 Concerie 60 1000 
 8 Calzaturifici 290 850 
 3 Pelliccerie 12 6 
Abbigliamento     
 8 Stabilimenti tessili 20 160 
 1 Ritorcitura meccanica nd nd 
 1 Tessitura fettucce nd nd 
 2 Confezioni 20 50 
 2 Maglierie nd nd 
 2 Tintorie nd nd 
 7 Bottonifici 160 4580 
Edili e stradali     
 1 Cementificio 40 300 
 12 Fabbriche manufatti di cemento 37 200 
 7 Fabbriche di calce 28 150 
 6 Fabbriche di laterizi 80 500 
 7 Lavorazione marmi 80 242 
 3 Emulsioni bituminose e 
telebitumate 
10 40 
Chimiche     
 83 Imprese costruz. 400 2200 
 2 Fabbriche fiammiferi 24 1100 
 3 Fabbriche anidride carbonica 6 12 
 2 Fabbriche ossigeno 12 25 
 2 Fabbriche carburo di calcio 11 33 
 2 Soda elettrolitica 6 10 
 5 Fabbrica terre coloranti e vernici 12 50 
 14 Varie  30 65 
Elettriche     
 10 Centrali elettriche 280 1640 
 3 Fabbriche accumulatori 17 100 
 4 Fabbriche elettrodi per saldature 21 150 
 3 Fabbriche fili elettrici 5 10 
 2 Stabilimenti di galvanostegia 4 10 
 9 Officine elettromeccaniche 18 30 
Meccaniche      
 10 Fonderie 30 80 
 4 Cantieri navali 30 30 
 9 Fabbrica accendis.  65 65 
 7 Fabbriche chiodi, bulloni, ecc. 20 100 
 4 Fabbriche pistoni 10 8 
 2 Fabbriche bronzine 13 13 
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 2 Casseforti e serrature 12 10 
 82 Costruzioni meccaniche varie 660 920 
Varie     
 2 Fabbriche munizioni per caccia 2 20 
 1 Raccolta e lavoraz. spugne 2 50 
 3 Fabbriche pettini corno e 
tartaruga 
10 25 
 2 Fabbriche specchi 7 8 
 12 Tipografie 180 210 
 12 Fabbriche rigenerazione gomme 25 40 
 4 Pennellifici 10 20 
 2 Fabbriche colla e sottoprodotti 12 50 
 25 Torrefazione caffè 50 75 
 3 Saccherie 8 120 
 173 Autotrasporti  nd nd 
 2 Mangimi 5  
Spettacolo 18 Sale cinematografiche 50 90 
Alberghiero 29 Alberghi  115 320 
     
Totale 1600  5765 27656 
Fonte: CRIE, Memorandum for the United Nations Commission for Eritrea 





Sebbene il settore industriale si distinguesse per qualità e 
diversificazione dei suoi prodotti, il settore preponderante per quota di 
persone occupate rimaneva quello agricolo. Nel 1950, 850.000 persone, pari 
a circa tre quarti della popolazione viveva di agricoltura. La terra coltivabile, 
780.000 acri, rappresentava soltanto il 2,6% della superficie totale (ciò era 
dovuto al clima particolarmente arido), con una densità di popolazione di 
700 abitanti per km quadrato, contro i 30 in Etiopia, dove il clima é in media 
meno inclemente.
151
 Peraltro le terre coltivabili erano distribuite per la 
maggior parte in zone dove vi era carenza di risorse idriche. Tutto ciò, a cui 
si aggiungeva la presenza in larghissima parte di modi e mezzi di 
coltivazione tradizionali, definiva un’agricoltura di scarsa produttività, fatta 
eccezione per le aziende agricole italiane: “Le aziende agricole e di 
allevamento costituiscono un modello di industriosità e di efficienza in un 
territorio arretrato”.152 La terra effettivamente coltivata era pari a circa 
550.000 acri, 1/6 circa dei quali dati in concessione principalmente ad 
imprenditori italiani, il resto a contadini eritrei.  
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Lo sviluppo dell’agricoltura in Eritrea era stato fortemente sostenuto 
dall’Amministrazione italiana che, tra le altre cose, aveva istituito vivai 
sperimentali grazie ai quali l’economia agricola si arricchì di numerosissime 
piante da frutto tropicali e non (agrumi, banane, papaie, mango, caffè, 
cotone, fico d’india, agave, eucalipto, piante foraggere ed ortaggi); aveva 
realizzato grandi opere infrastrutturali; aveva messo a disposizione degli 
imprenditori i suoi tecnici; distribuì attrezzi agricoli, sementi, piantine di 
coltura e per l’imboschimento; aveva istituito una Cassa di credito agrario 
che fino al 1940 concesse crediti a lunga scadenza ad imprenditori agricoli 
sia italiani che eritrei.
153
 
Sicché, già durante gli anni dell’occupazione italiana, si erano 
sviluppate diverse aziende agricole condotte da eritrei che avevano 
frequentato scuole di specializzazione tecnica e tratto giovamento dalle 
politiche e programmi di sostegno all’agricoltura adottati dal governo 
coloniale. Ad esempio nel Comprensorio del Basso Uachirò, dalla superficie 
di circa 3000 ettari e con indirizzo cerealicolo, sorto lungo il litorale per 
iniziativa governativa nel 1908 avevano trovato sede le aziende di notabili 
massauini. Diversi altri comprensori furono creati tra i quali merita di esser 
ricordato quello di Badda nella depressione dancala, a 110 m sotto il livello 
del mare, che ebbe un ruolo pioneristico per la diffusione delle tecniche 
agricole in quel territorio.
154
 Tuttavia dalla lettura di diversi documenti 
risalenti al periodo in considerazione emerge che le aziende agricole gestite 
dagli eritrei rimasero per numero e per dimensione nettamente più limitate di 
quelle gestite dagli italiani.  
Nel 1941-42, per sfuggire ai campi di concentramento e ai rimpatri, 
diretti soprattutto contro gli italiani che non potevano giustificare la propria 
presenza sul territorio, molti tra professionisti, commercianti, militari e 
lavoratori disoccupati, erano riusciti ad ottenere piccoli (spesso piccolissimi, 
anche inferiori all’ettaro) appezzamenti di terreno per iniziare un’attività 
orticola. Questa situazione era diffusa soprattutto sull’altopiano. Peraltro, in 
generale, la politica dell’Amministrazione britannica fu di aumentare155 le 
estensioni dei terreni concessi a vario titolo
156
 agli italiani per colmare i 
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fabbisogni nazionali in un’ottica autarchica. Ciò alimentò diverse critiche157 
ma servì effettivamente ad incrementare la produzione agricola fino a 
consentire l’autosufficienza del Paese. Come indicato nella tabella 2, nel 
1946, l’estensione totale dei terreni degli italiani era di 27418 ettari, pari a 
più di tre volte la superficie coltivata dagli italiani nel 1935.
158
 Finita la 
guerra, con il passare degli anni, la popolazione italiana rientrava in patria, la 
situazione economica si andava normalizzando e le piccole aziende orticole 
nate negli anni precedenti sull’altopiano, non avendo più mercato, si 
trasformarono in frutticole, cerealicole e zootecniche per la produzione di 




Tabella 3. Situazione terreni agricoli degli italiani in Eritrea - 1946 
 
 Situazione nel 1946 
 Numero di aziende 
agricole/contratti 
Ettari 
Proprietà 109  4826 





SIA di Tessenei 1 16286 
Totale 499 27418 
             Fonte: Memoriale sull’Eritrea dell’Ordine degli Ingegneri e degli architetti 1949 
 
 
Nella zona delle Pendici orientali dell’altopiano si trovavano aziende 
di estensione medio-grande e di lunga esistenza poiché quasi tutti i terreni su 
cui insistevano erano stati rilasciati prima dell’Ordinamento fondiario del 
1926.  Tali aziende erano principalmente ad indirizzo frutticolo, alcune 
dedite alla coltivazione del caffè, altre a quella degli agrumi. Nel Bassopiano 
Orientale vi erano aziende di piccola e media estensione per lo più ad 
indirizzo ortofrutticolo ad eccezione di due grandi aziende dedite alla coltura 
dei cereali e del cotone. Nel Bassopiano Occidentale era invece molto 
diffusa la coltivazione del banano che a partire dagli anni 50 soprattutto si 
rivelò ben remunerativa sia per la qualità e quantità che si riusciva a 
produrre, sia per l’alto prezzo del prodotto. Nella stessa regione vi era la 
Società Imprese Africane (SIA) di Tessenei, orientata su cotone e 
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cerealicoltura. La produzione del cotone venne interrotta durante gli anni 
della guerra e ripristinata nel 1948. Infine nella zona di Cheren le aziende 
italiane erano a carattere principalmente ortofrutticolo. A queste si 
aggiungeva l’azienda fratelli Casciani indirizzata principalmente alla coltura 
dell’agave.160 
Gli italiani utilizzavano tecniche e macchinari agricoli moderni ed 
impiegavano mano d’opera eritrea in numero consistente.161 Essi 
producevano ortaggi e frutta, limitate quantità di fibre tessili da foglie 
vegetali, caffè e tabacco (fibre tessili e banane venivano esportate in Italia 
sotto accordi che prevedevano condizioni preferenziali),
162
 cereali (la SIA, 
una delle aziende agricole di più vaste dimensioni, produceva 20000 quintali 
di cereali all’anno).163  
Proprio sulla produzione di cereali in Eritrea nel 1949-1950 nacque 
una disputa. Tra i vari argomenti portati a sostegno dell’incorporazione 
dell’Eritrea all’Etiopia, oltre a quelli di ordine culturale e storico, ve ne era 
anche uno di natura economica. Si trattava di un argomento in un primo 
tempo elaborato dall’Amministrazione britannica, poi adottato anche dal 
Governo etiopico e di cui si trova traccia anche nel Rapporto della 
Commissione sull’Eritrea delle Nazioni Unite del 1950. Si sosteneva che la 
sopravvivenza economica dell’Eritrea fosse legata all’Etiopia, da cui la 
prima dipendeva per l’approvvigionamento di cereali. Si trattava tuttavia di 
un argomento debole e di fatto infondato, che infatti fu presto abbandonato 
dal governo etiopico. Era vero piuttosto che esisteva una forte 
interdipendenza economica tra i due Paesi: se l’Etiopia era per l’Eritrea un 
mercato di rifornimento per i cereali ed altri beni di consumo alimentare 
primario, l’Eritrea era non solo il porto dell’Etiopia, ma anche il mercato in 
cui i prodotti etiopici venivano lavorati per la riesportazione sui mercati 
esteri, dunque un fondamentale erogatore di valore aggiunto. 
É interessante notare che il Rapporto della Commissione delle Nazioni 
Unite per l’Eritrea nel menzionare le principali produzioni delle aziende 
agricole italiane in Eritrea non annoverino i cereali, mentre a tale produzione  
dedica ampio spazio il Memorandum preparato dal Comitato 
Rappresentativo degli Italiani in Eritrea per la stessa Commissione delle 
Nazioni Unite. Il documento sosteneva che la produzione di cereali in Eritrea 
copriva i 5/6 del fabbisogno locale stimato in 120000 tonnellate alla fine 
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degli anni 50 e che se si fosse potuto “ottenere un razionale sfruttamento 
delle terre del solo altipiano, apportando le necessarie modifiche ai sistemi 
tradizionali di coltura, la differenza tra fabbisogno e consumo potrebbe 
essere rapidamente colmata.”164 
 
Tabella 4. Eritrea. Raccolti delle annate 1948-1949 (in tonnellate) 
 
 1948 1949 
Cereali produzione totale 100436 84168 
Singole voci:   
     Grano  2866 2368 
     Orzo 25270 15200 
     Dura 42200 36700 
     Bultuc (Millet) 6000 4200 
     Mais 9000 10000 
     Teff 9000 9000 
     Dagussà 6100 6700 
Fonte: CRIE, Memorandum for the United Nations Commission for Eritrea  
 
Lo stesso Memorandum sottolineava che la produzione degli ortaggi, 
dei legumi, del tabacco e delle banane era esuberante rispetto al fabbisogno 
interno, sicché se ne esportava nei Paesi vicini, e che nel 1949 era iniziata 
l’esportazione di pomodori e fragole verso l’Italia. Del tutto sufficiente al 
fabbisogno interno sarebbe stata invece la produzione di agrumi e semi 
oleosi. 
 
Settore commerciale  
Le molte imprese commerciali esistenti sul territorio erano gestite in 
massima parte dalle comunità di espatriati, oltre a quella italiana, l’ebraica, 
la greca, l’araba, l’indiana e la sudanese. L’unico tratto ferroviario esistente 
in Eritrea, che univa Massaua ed Asmara, non era utilizzato se non in 
minima parte per i trasporti commerciali per i quali ci si serviva invece 
dell’articolata rete viaria.165 Come abbiamo visto sopra il settore dei trasporti 
su strada era monopolizzato dai padroncini italiani. 
 
Settore minerario 
L’esplorazione dei giacimenti minerari era stata iniziata anch’essa 
dagli italiani. Erano stati scoperti giacimenti di oro, nickel, rame, ferro, 
manganese, cromo e titanio. Erano state aperte cave di marmo e pietra per la 
pavimentazione stradale e miniere di sodio e sali potassici nella depressione 
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dancala. Erano state anche effettuate prospezioni petrolifere, che tuttavia non 
ebbero esiti di successo.
166
 Negli anni dell’occupazione l’estrazione di oro 
era costantemente cresciuta e nel 1940 vennero estratti 500 kg di oro. 
Tuttavia nei primi anni dell’Amministrazione britannica molte miniere 
vennero in parte o totalmente distrutte, ma come per il resto dell’economia, a 
partire dal 1943 vi fu una ripresa anche nel settore minerario, in particolare 
nell’estrazione dell’oro. Si trattò tuttavia di una ripresa parziale, infatti i 
macchinari in utilizzo prima della guerra erano andati in buona parte distrutti 
e ci si servì di quanto era rimasto in condizioni di utilizzo, ma per lo più 
poco efficienti. Secondo i dati riportati nel Memorandum del CRIE, nel 
1947, sotto la direzione italiana, erano attive 30 miniere d’oro e poco meno 
di duecento cave di materiali vari. Negli anni 1948 e 1949 vi fu un’altra 
flessione dell’attività estrattiva poiché il peggioramento delle condizioni di 
sicurezza dovute alle azioni di banditismo degli scifta portò all’abbandono di 
molte cave. 
 













In conclusione, se descritto per grandi linee, il sistema economico 
eritreo era un sistema duale in cui all’economia agricola tradizionale si 
affiancava una nicchia di eccellenza dominata dagli italiani che percorreva 
trasversalmente i diversi settori economici. Da questo punto di vista si 
perpetuò, anche dopo la fine dell’occupazione, uno dei modelli idealtipici 
dell’economia coloniale, definito appunto “duale”.167 Le due parti, moderna 
e tradizionale, convivevano senza integrarsi. Di fatto esistevano due settori 
produttivi, due mercati del lavoro, e due mercati per i beni di consumo, 
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poiché i prodotti delle imprese italiane erano in larga misura destinati alla 
stessa collettività italiana e agli altri gruppi di espatriati o in parte alle 
esportazioni.  
Inoltre, sebbene le imprese italiane facessero largo impiego di mano 
d’opera locale, si trattava comunque di una quota esigua della popolazione. 
Si vedano a tale proposito i dati raccolti dalla Commissione per l’Eritrea 
delle Nazioni Unite del 1950 relativi alle fonti di impiego in Eritrea (non 
erano disponibili dati sul settore commerciale e sull’impiego domestico): 
 
Tabella 6. Eritrea. Principali settori di impiego (escluso settore agricolo) 
 
Settori di Impiego Eritrei Europei Totale 
Manifatturiero (1947) 23900 5000 28900 
Minerario (1947) 3200 400 3600 
Trasporti 900 2800 3700 
Amministrazione e 
Public Utilities 
3500 12000 15500 
Totale 31500 20200 51700 
Fonte: United Nations, Report of the United Nations Commission for Eritrea, General Assembly Official records: fifth session 
supplement n. 8 (A/1285), Lake Success, New York, 1950, pag. 14 
 
  
Soltanto 31500 eritrei su una popolazione di poco più di un milione di 
abitanti beneficiavano dunque della formazione professionale fornita dagli 
italiani nei settori moderni dell’economia. Si può ragionevolmente 
presumere che le quote di impiego di locali nel settore commerciale e nelle 
imprese agricole italiane, sui quali non abbiano dati relativi a questo periodo, 
si mantenessero verosimilmente su un ordine di grandezza similare, rispetto 
ai dati sopra esposti.  
Nonostante il settore italiano dell’economia eritrea fosse 
eccezionalmente moderno ed efficiente e seppure esso incise profondamente 
ed in modo positivo nella cultura tecnica ed imprenditoriale del Paese, 
tuttavia le sue dimensioni rimasero troppo piccole per poter innescare una 








3. L’economia italiana in Etiopia. 1952-1974 
 
 
3.1 La comunità italiana nell’Impero Etiopico. Cenni 
demografici 
Tra l’inizio degli anni 50 e la metà degli anni 70 la popolazione 
dell’Impero etiopico crebbe costantemente. Dai 18 milioni del 1950 essa 
raggiunse i 20 milioni di persone nel 1960
168
 e i 27 milioni nel 1975. 
L’Eritrea, che fu federata nel 1952 ed infine annessa all’Impero nel 1962, 
aveva una popolazione di circa un milione di persone nel 1950, ne contava 
poco meno di un milione e mezzo nel 1962 e poco più di due milioni nel 
1975. 
Tabella 7. Popolazione Impero etiopico 1962-1975 (milioni di abitanti) 









1422,3 1589,4 1836,8 1947,6 2070,1 2124,7 
Fonte: Statistical abstracts (1964; 1967 and 1968; 1970; 1972; 1975; 1976; 1977; 1978; 1980; 1982) – Central 
Statistical Office - Ethiopia 
Le rilevazioni del Central Statistical Office etiopico
169
 offrono dati 
utili a valutare la numerosità della comunità italiana rispetto alle altre 
comunità straniere sull’intero territorio dell’Impero. Come si vede nella 
tabella 8 la comunità italiana era la più numerosa nel 1955 e fu superata 
soltanto dalla comunità yemenita nei decenni successivi.
170
 Gli italiani 
rappresentavano il 36,2 % degli stranieri residenti nel 1955, il 24,6% nel 
1967 ed il 28% nel 1975. 




 Statistical Abstracts (1964; 1967 and 1968; 1972) – Central Statistical Office – Ethiopia. 
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 Le stesse fonti evidenziano una maggiore concentrazione delle comunità straniere nelle province Eritrea 
e Shoa. Dei 49.010 stranieri registrati nel 1955, 22177 risiedevano in Eritrea e 22261 in Shoa. Risulta 
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Tabella 8. Stranieri residenti nell’Impero etiopico 1955-1970  










 Maggiori comunità:    
 Italiani  17790 16671 19506 
 Yemeniti 13706 26213 21889 
 Britannici  3653 3707 2475 
 Greci 2254 2191 2206 
 Statunitensi 2201 2450 2801 
 Indiani  2176 3832 4032 
 Svedesi  1218 nd nd 
 Francesi 1214 2433 2432 
Fonte: Statistical Abstracts (1964; 1967 e  1968; 1972) – Central Statistical Office - Ethiopia 
Negli anni 50 la collettività italiana era concentrata soprattutto in 
Eritrea, dove, per tutto il periodo tra il 1941 e il 1974, rimase la comunità 
straniera più numerosa. Dei quasi 18.000 italiani residenti nell’Impero 
etiopico nel 1955, quasi 15.000 vivevano in Eritrea (Tabella 9) dove 
costituivano circa il 67% della popolazione straniera nel Paese. Ancora negli 
anni 60 la collettività italiana in Eritrea era più numerosa di quella residente 
nel resto dell’Impero, ma la differenza tra i due gruppi tendeva a ridursi. 
Infatti a partire dalla seconda metà degli anni 50 e per tutto il decennio 
successivo molti italiani si trasferirono in Etiopia ed altri fecero ritorno in 
patria. Gli italiani registrati in Eritrea erano 9.120 nel 1966, 2.417 nel 1974 e 
800 nel 1976.
171
 Nel resto dell’Impero erano residenti 6.500 italiani nel 
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Tabella 9. Stranieri residenti in Eritrea nel 1955.  





 Maggiori comunità:  
 Italiani  14885 
 Yemeniti 3475 
 Britannici  1715 
 Greci 332 
Fonte: Statistical Abstract 1964 – Central Statistical Office - Ethiopia 
 
3.2 Il contesto politico 
 
Secondo quanto stabilito dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, si tennero le elezioni per il Parlamento eritreo che elesse a sua volta il 
Capo dello Stato eritreo, Tadla Bayru, ed approvò la nuova Costituzione. 
Nel 1952 la federazione etio-eritrea divenne operativa. Per l’Imperatore, che 
mirava all’annessione dell’Eritrea, fu un successo incompleto, ma si trattava 
comunque di un risultato molto importante che regalava all’Impero la sua 
massima estensione storica. Inoltre il Negus soddisfaceva le aspirazioni dei 
molti eritrei a lui fedeli, non ultimo il suo Segretario agli Affari Esteri, che 
lo aveva seguito nel periodo dell’esilio, Lorenzo Taezez, e le aspirazioni dei 
100.000 eritrei che vivevano in Etiopia e che si consideravano etiopici a tutti 
gli effetti.
173
 L’operazione aveva altresì cospicui vantaggi economici e 
geostrategici poiché l’Etiopia otteneva l’accesso al mare e l’apertura verso 
l’Oceano Indiano ed acquisiva un territorio ben più sviluppato dal punto di 
vista economico. Meno conveniente fu la federazione per l’Eritrea che si 
trovò gravata da nuove e più pesanti tasse, elevati dazi doganali, ed 
amministrata da una burocrazia pervasiva ed inefficiente.
174
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Con gli anni 50 inizia quella che Barhu Zewde definisce l’“Era 
Americana”.175 “Con la fine dell’occupazione inglese, gli Stati Uniti 
divennero infatti il principale alleato dell’Etiopia. “La conquista di questa 
nuova «protezione» richiedeva però tempi lunghissimi: dal primo contatto 
ufficiale fra i due paesi, stabilito nel 1943 dal vice-ministro delle Finanze 
Ilma Deressa, alla firma del Mutual Defence Assistance Agreement del 22 
maggio 1953, dovevano infatti passare ben dieci anni. Grazie all’accordo 
con gli Stati Uniti Hailè Selassiè poteva ricostituire il proprio esercito che, in 
pochi anni, sarebbe diventato uno fra i più temibili del continente, passando 
da 18.000 a 41.000 soldati, mentre la sua aviazione avrebbe avuto in 
dotazione i modernissimi F-86, i primi a solcare i cieli dell’Africa. Nel 
complesso l’Etiopia avrebbe ricevuto dagli Stati Uniti, in ventitré anni, l’82 
per cento degli aiuti militari destinati all’intera Africa. In cambio il Negus 
concedeva a Washington l’uso dell’antica stazione italiana di comunicazioni 
di Radio Marina, nei pressi di Asmara, ribattezzata Kagnew Station dagli 
americani e che sarebbe diventata una fra le più importanti centrali del 
sistema di comunicazioni del Pentagono, con più di tremila addetti”.176  
Proprio in base a considerazioni relative alla sicurezza delle 
comunicazioni di Radio Marina, gli USA delinearono anche la loro 
posizione in merito alla questione eritrea, dando il proprio supporto in favore 
della federazione. Gli americani avevano infatti più fiducia nell’Etiopia che 
in un’Eritrea indipendente, che avrebbe rappresentato una realtà nuova e 
quindi carica di incertezze. La federazione costituì dunque una cesura 
importante, non solo nella storia interna del Paese, ma anche nell’evoluzione 
delle sue relazioni esterne in quanto segnava la fine della dominazione 
britannica e l’inizio della stretta partnership con gli Stati Uniti che sarebbe 
durata fino al 1974.
177
  
L’influenza americana era visibile in molti aspetti della vita etiopica, 
in particolare nell’organizzazione militare e nell’istruzione e, sul piano 
economico, nel settore delle comunicazioni. Nel 1945 il Governo etiopico 
concluse un accordo con la compagnia statunitense Transcontinental and 
Western Airlines (TWA) per la costituzione della compagnia aerea di 
bandiera, la Ethiopian Air Lines (EAL). Per i tre decenni in cui l’accordo fu 
operativo, la TWA fornì alla controparte etiopica manager e personale 
tecnico, finché la EAL, all’inizio degli anni 70, fu in grado di autogestirsi sia 
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sul piano tecnico che manageriale.
178
 Nel 1951 fu costituita la Imperial 
Highway Authority (IHA) al fine di ristrutturare ed ampliare la rete stradale 
esistente, per la maggior parte costruita dagli italiani durante l’occupazione. 
I lavori furono finanziati dalla International Bank for Reconstruction and 
Development. La IHA fu organizzata seguendo come modello la US Bureau 
of Public Roads americana che, anche in questo caso fornì personale 
dirigenziale, fino a quando, nel 1962, gli etiopici furono in grado di 
assumerne la gestione diretta. Nel campo delle telecomunicazioni il Governo 
firmò un accordo con la International Telephone and Telegraph (ITT), 
multinazionale americana, per ripristinare la rete telefonica. Nel 1952 fu 
costituito l’Imperial Board of Telecommunications, gestito da manager 
svedesi fino al 1966, quando fu nominato il primo direttore generale 
etiopico.  
Il modello americano si diffondeva rapidamente, principalmente 
attraverso il sistema dell’istruzione. Gli Stati Uniti divennero la principale 
destinazione degli studenti universitari, grazie alle borse di studio elargite da 
agenzie americane come USAID, Point Four, l’African-American Istitute e 
l’African Graduate Fellowship Program (AFGRAD). Lo stesso sistema 
scolastico ed universitario locale fu ristrutturato sulla base del modello 
statunitense, mentre i Peace Corps Volunteers nel corso degli anni 60 
fornivano buona parte del personale docente.
179
 
Il Negus, dimostrando grande abilità politica riuscì tuttavia a 
controbilanciare l’alleanza con gli Stati Uniti, perseguendo una politica 
internazionale di non allineamento che gli lasciò ampi margini di azione. Nel 
1955 aderì alla Conferenza di Bandung, “sposandone i principi di 
coesistenza pacifica, di non intervento, di rispetto della sovranità ed integrità 
territoriale degli Stati, di componimento pacifico delle controversie”.180 Nel 
1958 inviò una delegazione con a capo il suo figlio minore alla prima 
conferenza degli Stati indipendenti africani, iniziando un impegno 
africanista che avrebbe visto l’Etiopia in prima linea negli anni 60. Nel 1959 
si recò in Unione Sovietica e nel 1960 autorizzò l’avvio di contatti con 
Pechino. Negli stessi anni l’Imperatore rinsaldava i suoi rapporti con l’India 
di Nehru e con la Jugoslavia di Tito alla testa del movimento dei non 
allineati. 
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Sul piano interno furono anni di consolidamento del potere imperiale 
in senso assolutistico. Negli anni 50 fu portata a termine la riorganizzazione 
dell’esercito. Nel 1955 venne adottata una nuova costituzione, anche per 
colmare il divario con la costituzione che si era data l’Eritrea nel 1952, ben 
più moderna di quella del 1931 che vigeva in Etiopia. La nuova costituzione, 
all’apparenza più liberale e progressista della precedente, era tuttavia “uno 
schermo dietro al quale si trincerava una posizione conservatrice”.181 In 
effetti  le previsioni progressiste, come il suffragio universale, la presenza di 
una Camera dei Deputati eletta, la garanzia della libertà di stampa e di 
espressione, erano mere operazioni cosmetiche: come sottolinea Bahru 
Zewde
182
 la partecipazione popolare rimase molto esigua e i deputati eletti 
risultavano poco rappresentativi della base popolare. Inoltre la stampa 
rimase strettamente controllata dal Governo sia nei contenuti che nella 
forma. Ad esempio ad ogni testata era richiesto di pubblicare una foto 
dell’Imperatore su ciascun numero del proprio giornale, per alimentare e 
confermare il culto della personalità di Haile Selassie. 
Già all’inizio degli anni 50, in circoli ristretti e da parte di pochi, 
intellettuali e giovani burocrati, iniziò a formarsi un’opposizione al regime 
che mostrava lineamenti di sinistra. Gli scambi di studenti universitari 
facilitarono la circolazione delle idee progressiste che avrebbero 
caratterizzato le contestazioni giovanili e  studentesche degli anni 60. Infatti, 
grazie a borse di studio erogate dall’Imperatore, gruppi di studenti africani 
arrivarono all’Università di Addis e un numero crescente di studenti etiopici 
si recavano in Università americane ed europee. Giovani legati 
all’Imperatore ed al Governo, membri essi stessi dell’aristocrazia, che 
avevano ricevuto il più delle volte un’educazione internazionale iniziarono a 
sviluppare un atteggiamento critico nei confronti del paternalismo di Haile 
Selassie, considerando in particolare l’istruzione un diritto da erogarsi con 
fondi pubblici e non un privilegio da dispensarsi da parte del sovrano con i 
suoi personali mezzi.   
La prima seria sfida al regime dell’Imperatore giunse dagli ambienti a 
lui più vicini. Il comandante della guardia Imperiale, Menghistu Neway, il 
capo dei servizi segreti Workeneh Gebeyeu, ed il Governatore di Jijjiga, 
Germane Neway, fratello di Meghistu, furono gli ideatori del fallito colpo di 
stato del 1960. Germane aveva studiato nell’Università del Wisconsin e alla 
Columbia e, fin dal suo rientro in patria si era fatto notare per le sue 
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tendenze progressiste. Nonostante il suo fallimento pratico, il colpo di stato 
ebbe conseguenze di più lunga durata. Era stata la prima, tra le tante 
congiure di palazzo sventate fino a quel momento, ad avere un contenuto 
ideologico di impronta riformatrice e rivoluzionaria e la sua eredità venne 
raccolta dai giovani studenti che di là a pochi anni iniziarono a manifestare 
pubblicamente contro il regime. 
Nel corso degli anni 60 i fermenti rivoluzionari, localizzati soprattutto 
nelle città, e le spinte separatiste in Eritrea, Ogaden e nel Bale resero il 
governo dell’Impero sempre più difficile per il Negus, e, secondo diversi 
studiosi, la svolta dinamica e assertiva che egli diede alla sua politica estera 
a partire dal 1955 fu proprio una reazione di fuga alle difficoltà interne. Sul 
piano delle relazioni internazionali, gli anni 60 furono dedicati alla politica 
africana e a diversi e frequenti viaggi all’estero (tra questi il primo viaggio in 
Italia dalla fine del conflitto mondiale il 6 novembre 1970). Il più grande 
successo di questi anni fu senz’altro la costituzione dell’Organizzazione 
dell’Unità Africana (OUA) della quale Haile Selassie fu il regista, riuscendo 
a mediare le più gravi divergenze esistenti tra i Paesi fondatori. Addis Abeba 
fu così scelta come sede della conferenza costitutiva dell’OUA che si tenne 
il 22 maggio 1963 ed infine anche del quartier generale della neonata 
organizzazione.  
 Nel 1962, il Negus annetteva l’Eritrea all’Impero, facendone la sua 
quattordicesima provincia. Come reazione ai desideri unionisti etiopici, già 
nel 1958 era stata creata un’organizzazione clandestina, il Movimento per la 
Liberazione dell’Eritrea, che aveva promosso manifestazioni pubbliche di 
protesta contro il governo centrale e che fu smantellata da quest’ultimo. Nel 
1961 sorse un nuovo organismo di  lotta, il Fronte di Liberazione Eritreo 
(FLE), che il primo settembre dello stesso anno diede inizio alla lotta armata 
per l’indipendenza del Paese. Con l’annessione i toni dello scontro crebbero 
in modo esponenziale fino a diventare una lotta di popolo. Dall’inizio degli 
anni 70 la guerriglia aveva minato profondamente le condizioni di vivibilità 
e sicurezza del Paese. 
In Etiopia, principalmente ad Addis Abeba, prese piede il movimento 
studentesco che progressivamente assunse un carattere riformatore e 
rivoluzionario ispirato all’ideologia marxista-leninista. A metà degli anni 60 
i giovani studenti iniziarono a manifestare pubblicamente contro il regime. 
La prima manifestazione pubblica di opposizione radicale al regime si ebbe 
nel 1965 quando, mentre in Parlamento si discuteva del regime della 
proprietà delle terre, gli studenti scesero in piazza con lo slogan “Land to the 
Tiller”. Da quell’anno vi furono manifestazioni annuali su diversi temi ma 
unite dal mimino comun denominatore della critica al regime “feudale” in 
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Etiopia e dalla solidarietà nei confronti dei movimenti internazionali anti-
imperialisti e anti-colonialisti. La radicalizzazione del movimento portò 
anche ad azioni di forza come l’occupazione armata di un velivolo per il 
trasporto passeggeri da parte di un gruppo di studenti. La repressione da 
parte del regime che iniziò con la detenzione di alcuni leader carismatici 
culminò nell’uccisione di un gruppo di studenti, tra cui il presidente del 
movimento studentesco nel 1970.  
La crisi economica del 1973-1974 accese la miccia della rivoluzione. 
Nell’ottobre 1973 la carestia che già da tempo colpiva alcune zone del Paese 
divenne di dominio pubblico, non solo sul piano internazionale, ma anche 
sul piano interno, accompagnata da accuse di inefficienza e corruzione nei 
confronti del Governo. Il costo della vita aumentava rapidamente alimentato 
da una parte dalla crescita dei prezzi dei beni alimentari, causata dalla 
carestia, e dall’altra dalla crescita dei prezzi del trasporto, dovuta 
all’aumento del prezzo del petrolio nel 1974. All’inizio del 1974 
l’ammutinamento di un gruppo di soldati della quarta divisione dell’esercito 
fu il preludio dell’ondata di dissensi che segnò la fine del regime di Haile 
Selassie e l’inizio del regime militare del Derg. 
 
3.3. Il Contesto economico 
 
3.3.1 Gli anni 50 
Gli anni 50 furono un periodo di crescita sul territorio dell’Impero, 
una crescita più sostenuta nella capitale che nelle altre città. Grazie a 
politiche economiche che miravano ad attrarre investimenti esteri e a 
promuovere la sostituzione delle importazioni e grazie al miglioramento e 
all’espansione delle comunicazioni e dei trasporti via terra ed aerea fiorirono 
diverse industrie (del cotone, dello zucchero, della pelle).  
Una delle imprese più grandi e di maggior successo dell’Impero 
nacque proprio in questi anni: una joint venture tra una società olandese, la 
Handelsvereeing Amsterdam (HVA), ed il Governo etiopico.
183
 Nel 1951 la 
HVA, approdata in Etiopia dopo aver abbandonato l’Indonesia di Sukarno, 
ottenne la concessione di un terreno di estensione pari a 5.000 ettari su cui si 
trovava una piantagione di canna da zucchero precedentemente gestita, 
durante gli anni dell’occupazione, da una ditta italiana. Nel 1954 venne 
aperta la fabbrica di Wenchi la cui capacità produttiva era pari a 16.000 
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tonnellate di zucchero. La produzione crebbe costantemente fino a 40.000 
tonnellate nel 1959-1960. Verso la fine del 1958 le partecipazioni della 
HVA vennero traferite alla Ethiopian Share Company HVA-Ethiopia. Questa 
nuova società iniziò la costruzione della seconda fabbrica di zucchero, la 
Shoa, che divenne operativa nel 1962. La produzione totale delle due 
fabbriche ammontava a 70.000 tonnellate annuali.
184
 Nel 1968 venne 
inaugurata la terza ed ultima fabbrica del complesso, quella di Metahara. 
Negli stessi anni nacquero molte attività commerciali, alberghi e 
ristoranti. Venne sviluppata l’agricoltura commerciale, soprattutto nella zona 
di Arsi e nelle vicinanze della ferrovia etio-gibutina. Tutto ciò portò alla 
crescita dei lavoratori salariati, incoraggiò i fenomeni di urbanizzazione e, 
unitamente al miglioramento dell’accesso e della qualità dell’istruzione, 
alimentò forti spinte al rinnovamento.
185
 Iniziò così un processo di 
modernizzazione ed occidentalizzazione che si interruppe solo con l’avvento 
del regime del Derg. Furono anni ricchi di contraddizioni in cui modernità e 
tradizione, tensioni all’occidentalizzazione e resistenze nazionalistiche 
convivevano e si scontravano. Nella musica, nell’abbigliamento, nello stile 
di vita della gente, nelle idee politiche trasparivano gusti e tendenze 
occidentali, mentre il mondo tradizionale, che aveva dato significati e 
simboli di appartenenza iniziava una lenta retrocessione.
186
 
Nel 1957 venne adottato il primo dei tre piani quinquennali integrati 
di sviluppo che furono implementati prima della fine del regime imperiale. 
In base al piano, che prevedeva investimenti pubblici per 674 milioni di 
dollari etiopici (1 dollaro etiopico equivaleva a 2,48447 dollari 
statunitensi),
187
 vennero effettuati investimenti nei settori dell’istruzione e 
della sanità e nelle infrastrutture, in particolare fu potenziata la rete stradale. 
Un forte accento fu posto anche sullo sviluppo del settore industriale, che nel 
quinquennio 1957/61 assorbì una quota maggiore di investimenti pubblici 
rispetto a quello agricolo (25% all’industria, 8% al settore agricolo). Gli 
indici della produzione industriale mostrano un aumento annuale nel periodo 
considerato (Tabella 10), trainati in particolare dagli sviluppi delle industrie 
tessile ed alimentare che beneficiarono delle politiche di sostituzione delle 
importazioni.  
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Tabella 10. Indici della produzione industriale 1958-1963 
 
 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Eritrea 124 110 145 128 138 152 
13 province 124 134 165 183 214 241 
Impero Etiopico 124 128 160 172 197 221 
 
Fonte: Statistical Abstract 1964 – Imperial Ethiopian Government – Central Statistical Office 
 
Un discorso a parte merita l’Eritrea. Già a partire dalla fine della 
seconda guerra mondiale l’economia eritrea era entrata in una fase recessiva. 
Terminato l’isolamento bellico, molte delle imprese industriali nate tra il 
1936 ed il 1945 non riuscirono a reggere la concorrenza delle imprese 
europee e medio-orientali, meglio strutturate, di più lunga esperienza e con 
mercati di sbocco consolidati che l’esperienza bellica aveva solo 
temporaneamente congelato. Negli stessi anni l’Amministrazione britannica, 
per ridurre le voci di spesa del bilancio statale aveva ridimensionato la 
burocrazia, sicché molti italiani, funzionari e imprenditori, rimpatriarono. Le 
azioni di banditismo degli scifta avevano ulteriormente danneggiato la 
situazione economica.
188
 La tendenza recessiva continuò fino alla metà degli 
anni 50, sebbene i segni di ripresa dell’attività economica iniziarono a 
manifestarsi già nei primi anni 50, come testimoniato dalla crescita degli 
scambi commerciali (v. tabella 11).  
 
Tabella 11. Bilancia commerciale Eritrea 1948-1951  
 
(in milioni di scellini dell’Africa orientale) 
 1948 1949 1950 1951 
Esportazioni 37393 38583 58396 100281 
Importazioni 57348 62287 81768 116968 
Saldo - 19955 - 23704 -23372 -16687 
Fonte: Statistical Abstract 1964 – Imperial Ethiopian government - Central Statistical Office (dati 
ripresi da elaborazioni dell’Amministrazione Britannica sul territorio) 
 
Il 1955 segnò un’inversione di rotta, anche grazie a politiche 
economiche virtuose del governo. Nel discorso pronunciato il 16 gennaio 
1967 in occasione della cerimonia di apertura dei lavori di bonifica a 
Ghinda, prodromici alla realizzazione del grande progetto agro-industriale di 
Guido De Nadai (v. par. 3.6.1), il Ras Asrate Cassa, Governatore Generale 
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dell’Eritrea, sottolineava come i traffici commerciali dell’Eritrea fossero 
raddoppiati tra il 1956 ed il 1958, soffermandosi su altri dati statistici 
concernenti l’aumento dei depositi bancari e del numero di scuole pubbliche 
e private, gli investimenti pubblici nella sanità, la costruzione di quartieri 
residenziali popolari a Massaua.
189
 
Chiusa definitivamente la parentesi del terrorismo scifta e 
dell’impegno politico, nella seconda metà degli anni 50 gli italiani tornarono 
a dedicarsi con rinnovato impegno alle loro imprese che registrarono una 
performance molto positiva. Essi continuavano a dominare la scena in tutti i 
campi economici. Quasi tutti i medici, gli avvocati, gli ingegneri ed i 
professionisti erano ancora italiani, così come i negozi più eleganti di 
Asmara, i giornalisti, gli artigiani, gli artisti. E anche l’organizzazione 
industriale del Paese rimaneva prevalentemente in mano agli italiani.  
Consapevole di ciò e lungimirante, l'Imperatore conservò un 
atteggiamento di favore nei confronti degli italiani di Eritrea all'indomani 
della Federazione, nonostante le attività politiche filo-indipendentiste di 
molti di loro. Il Ministro degli Affari Esteri etiopico, Aklilou Habte Wold, 
nel corso di una sua visita ad Asmara nell'ottobre del 1952 diede 
assicurazioni sulla benevolenza di cui godevano gli italiani: “Gli italiani 
residenti in Eritrea devono aver fiducia nel positivo atteggiamento delle 
Autorità etiopiche nei loro confronti all'interno della Federazione. (…) Posso 
in particolare rassicurare gli italiani sul fatto che sarà loro garantita piena 
libertà di movimento in Etiopia senza che alcun visto o altra formalità sia 
richiesta loro. Inoltre essi saranno liberi di svolgere le loro professioni e di 
condurre le loro imprese, potendo altresì decidere di aprire delle filiali delle 
attività impiantate sul territorio eritreo (…)”.190  
Anche il Governo italiano registrava queste rinnovate aperture: “In 
questi ultimi tempi si sono moltiplicati i segni di cordialità verso la nostra 
collettività in Eritrea, sia da parte degli organi Federali che di quelli eritrei. Il 
peso degli italiani nel campo economico eritreo è tuttora, e speriamo per 
lungo tempo, prevalente, e si può constatare che l’economia dell’Eritrea è 
nella sua fase presente legata – direttamente o indirettamente – all’industria, 
al commercio ed alle attività professionali ed artigiane esercitate dai nostri 
concittadini. Le nuove iniziative sono tutte, più o meno, connesse alla 
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attività degli italiani, quando addirittura non siano frutto di intima 
collaborazione economica tra essi e gli elementi locali”.191 
Gli italiani furono attivamente coinvolti dal governo eritreo nella 
programmazione economica. Nel maggio 1953 le Autorità eritree 
nominarono 4 commissioni tecniche incaricate di mettere a punto piani e 
programmi per la promozione e lo sviluppo dell'economia eritrea. Di seguito 
una breve descrizione della missione delle commissioni ed elenco dei loro 
membri. 
 
1. Commissione per il coordinamento e le finanze 
Il compito di tale commissione era armonizzare i suggerimenti delle 
altre commissioni alla luce di considerazioni di natura finanziaria. In 
particolare avrebbe dovuto proporre mezzi e modi per attrarre capitali 
stranieri; per ottenere crediti bancari; per giovarsi di programmi di assistenza 
da parte di altri paesi ed organizzazioni internazionali. Inoltre avrebbe 
dovuto riorganizzare il sistema fiscale del Paese e la programmazione dei 
lavori pubblici. I suoi componenti erano 8: 6 italiani (Ing. Mario Fanano, 
Sig. Massimo Grimaldi, Comm. Vittorio Ribeceo, Rag. Giuseppe Simoncini, 
Dr. Carlo Sommariva, Sig. Enrico Fiumi), un egiziano ed un eritreo. 
 
 
2. Commissione per l’agricoltura 
La Commissione per l’agricoltura era incaricata di mettere a fuoco 
attività e potenzialità del settore agricolo e della pastorizia per il consumo 
nazionale e per l'esportazione. I suoi membri erano 8: 5 italiani (Francesco 
Cappellano, Giacomo De Ponti, Emilio Liberati, Paolo Reviglio, Irlando 
Rizzi), 3 eritrei. 
 
 
           3. Commissione per il commercio 
Questo organo fu incaricato di studiare le potenzialità commerciali 
dell'Eritrea e di proporre la conclusione di eventuali trattati commerciali con 
altri paesi. I suoi membri erano 8, 3 dei quali italiani (Ercole de Paoli, 
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4. Commissione per l'industria 
Tale commissione era incaricata di studiare le potenzialità di sviluppo 
industriale del territorio sia attraverso l'impianto di nuove attività, sia 
attraverso il supporto a quelle esistenti, sia attraverso programmi di 
formazione della forza lavoro. Era altresì incaricata di proporre un quadro 
normativo e regolativo che bilanciasse misure di protezione e libertà di 
mercato, nonché modalità per mantenere bassi costi di produzione. 
I suoi membri erano 9, di cui 6 italiani (Aldo Gregori, Ruggero Galli, Luigi 
Tringali, Romolo Raschi, Carlo Tabacchi, Domenico Tinto), un britannico, 
un francese ed un eritreo. 
 
Come si intuisce dai compiti loro assegnati, le quattro commissioni 
tecniche avevano il mandato di delineare l'intera politica economica del 
paese, salvo quella monetaria. È un dato particolarmente rilevante che la 
maggior parte dei loro membri fosse di nazionalità italiana. Si trattava di 
professionisti attivi o esperti ciascuno nel campo di riferimento della 
Commissione di appartenenza. Peraltro Presidenti e Segretari della 4 
Commissioni erano tutti italiani. Lasciamo il commento di questi numeri al 
Console americano: “Si tratta del primo tentativo di gestire la situazione 
economica e finanziaria intrapreso dal governo eritreo dal momento del suo 
insediamento. In modo abbastanza significativo, con poche eccezioni, gli 
esperti scelti sono italiani ed un italiano è stato posto a capo di ciascuna 
commissione”.192 
Negli anni 50 e gli anni 60 decollarono le grandi aziende italiane in 
Eritrea, come il cotonificio Barattolo, le aziende agricole di De Nadai e 
Casciani e la birreria Melotti (v. par. 3.6.1 e 3.6.2), e nacquero molte nuove 
imprese (da 456 nel 1956 le imprese industriali divennero 627 nel 1958 
secondo i dati della Camera di Commercio eritrea). Le concessioni di terreni 
per l’agricoltura erano rimaste invariate rispetto al periodo coloniale nelle 
highlands, erano aumentate nelle altre zone del Paese. Dei 328 affiliati alla 
Camera di Commercio eritrea, 249 erano italiani,
193
 il resto erano arabi, 
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ebrei, indiani greci e sebbene non si abbiano dati certi sulla presenza di 
eritrei, questi non dovevano essere più di una dozzina.
194
  
In questi anni il Governo eritreo finanziò le imprese italiane con 
prestiti a lungo termine e ad interessi agevolati. Melotti costituì un nuova 
fabbrica per la produzione di oggetti in vetro grazie ad un prestito 
governativo per l’intero capitale iniziale di 400.000 dollari etiopici, la Palm 
Dum company ebbe un prestito di 200.000 dollari etiopici, la SAIDE di 
300.000 dollari etiopici come la Casciani Sisal Fiber Company, e l’Industria 
Maglieria ebbe infine un prestito di 100.000 dollari etiopici. Un altro 
strumento di finanziamento fu la compartecipazione azionaria del governo 
che permise l’infusione di capitali in diverse aziende, tra cui quella tessile di 
Barattolo che beneficiò in tal modo di 315.000 dollari etiopici tra il 1956 ed 
il 1961.
195
 Inoltre nei primi mesi del 1954 l’AGIP ebbe dal Governo eritreo 
la concessione di ricerca e sfruttamento eventuale delle risorse petrolifere 




Tuttavia la collettività italiana si ridusse da 17.000 persone nel 1952 a 
11.000 nel 1956 e a 10.200 nel 1958. Del Boca
197
 nota che, anche se 
notevolmente ridimensionata, la comunità italiana appariva più organica ed 
equilibrata rispetto agli anni 40, durante i quali era composta 
prevalentemente da adulti di sesso maschile. Invece alla fine degli anni 50 il 
numero delle donne era pressoché pari a quello degli uomini e i giovanissini 
nati in Eritrea contavano per circa il 50% della collettività. Tale tendenza 
continuò anche nel decennio successivo. Molti italiani, attratti dal boom 
economico fecero rientro in patria, molti altri si trasferirono in Etiopia dove 
c’era bisogno di tecnici in ogni settore, poiché in quegli anni erano in 
costruzione imprese industriali di vario tipo come lanifici, cotonifici, 
calzaturifici, fabbriche di materie plastiche. 
Fu a partire dalla seconda metà degli anni 50 che, a causa del 
confronto diretto con il mercato etiopico, emersero i vincoli strutturali del 
mercato eritreo. Quest’ultimo era in effetti molto più piccolo di quello 
etiopico dove la popolazione nella sola città di Addis Abeba era all’incirca 
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pari all’intera popolazione dell’Eritrea. Del resto le imprese italiane avevano 
raggiunto volumi di produzione tali da necessitare mercati di sbocco più 
ampi. Inoltre a partire dagli anni 60 il porto di Assab conobbe uno sviluppo 
molto sostenuto che lo rese più appetibile, rispetto al  porto di Massaua, 
come destinazione delle merci in uscita dal Paese. Di ciò si avvantaggiavano 
le imprese stabilitesi nelle zone centro meridionali dell’Etiopia, mentre la 
posizione delle industrie eritree, che per lo più sorgevano intorno ad Asmara 
e si riferivano al porto di Massaua, divenne meno competitiva.  
Sebbene appaia retorico il detto di alcuni eritrei per cui la partenza di 
ogni italiano significò la perdita del lavoro per tre eritrei, è vero però che la 
riduzione della comunità italiana ebbe effetti depressivi sull’economia e sul 




3.3.2 Gli anni 60 
Nonostante si acuissero le tensioni all’interno dell’Impero etiopico, gli 
anni 60 furono un periodo di crescita economica. Nel 1963 venne varato il 
secondo piano economico quinquennale che pose l’accento sullo sviluppo 
industriale, minerario e della produzione di energia elettrica.
199
 Il piano 
assorbì investimenti pubblici per 2670 milioni di dollari etiopici. Il PIL 
crebbe ad una tasso del 3,9% tra il 1964/65 e l’anno successivo e del 4,5% 
tra il 1965/66 ed il 1966/67 (Tabella 12). Nel 1967 i porti etiopici vennero 
tagliati fuori dalle principali rotte del commercio internazionale come 
conseguenza della chiusura del Canale di Suez ed i traffici commerciali 
dell’Impero subirono una contrazione. Nel giro di poco tempo però si 
sopperì a tale problema tramite l’utilizzo dei cargo della compagnia aerea di 
bandiera e attraverso il potenziamento della compagnia marittima etiopica 
che trasportava la merce non soggetta a rapido deterioramento nei mercati di 
sbocco circumnavigando l’Africa (v. dati relativi alle esportazioni ed alle 
importazioni contenuti nel par. 3.4).  
L’ultimo piano quinquennale, varato nel 1968, prevedeva un 
investimento totale pari a 3.415 milioni di dollari
200
 etiopici e pose maggiore 
enfasi sul settore agricolo
201
 a cui andò il 24,9% dell’investimento totale. Il 
PIL crebbe del 4,3% tra il 1968/69 ed il 1969/70, del 4,5% tra il 1969/70 ed 
il 1970/71, del 6,4% tra il 1970/71 ed il 1971/72. Nell’ultimo dei cinque anni 
del piano la crescita rallentò, infatti tra il 1971/72 ed il 1972/73 il tasso di 
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crescita del PIL fu del 2,7. Ancora inferiore fu nel periodo successivo: 
l’1,4%. Il rallentamento fu dovuto agli effetti recessivi dello shock 
petrolifero a cui si aggiunsero gli effetti delle agitazioni sociali e del 
movimento rivoluzionario del 1974. 
Il Governo continuava a promuovere il Paese per gli investimenti 
stranieri ed affinava la legislazione locale per garantire incentivi ad hoc. La 
legge n. 51 del settembre 1963, con le successive integrazioni del 1966, 
prevedeva che le imprese industriali potessero acquistare il terreno relativo 
ai loro impianti, innovazione importante, poiché in precedenza agli stranieri 
non era consentito detenere proprietà immobiliari. La stessa legge inoltre 
stabiliva: esenzione dal pagamento dell’imposta sul reddito per un periodo di 
5 anni per le imprese di nuova costituzione e per 3 per quelle già esistenti; 
esenzione dai dazi doganali e dalle imposte sugli affari e da quelle 
municipali; esenzione dal pagamento dei diritti di esportazione; 
autorizzazione al trasferimento dei profitti, dei risparmi del personale 
straniero, nonché del capitale dell’azienda al momento della sua 
liquidazione.
202
   
Sulla scia di queste previsioni favorevoli per i capitali esteri, nel 1961 venne 
costituita un’altra grande impresa di successo  la Tendaho Plantation Share 
Company. Il 51% del capitale della nuova azienda venne sottoscritto da una 
società britannica, la Mitchell Cotts Group, il restante 49% da cittadini 
etiopici. L'impresa produceva cotone su una superficie di circa 5030 ettari, 
destinato prevalentemente alle fabbriche tessili operanti nel  mercato interno. 




Tuttavia, come concludevano in uno studio del 1969 due economisti etiopici, 
Assefa Bekele e Eshete Chole: “Bisogna ammettere che qualche sviluppo c’è 
stato, a volte anche significativo, in alcuni settori dell’economia. Ma ciò non 
deve nascondere il quadro generale, che ha un tasso di sviluppo tra i più 
lenti. I progressi rappresentano la facciata, non la sostanza dello 
sviluppo”.204 In effetti alla vigilia della rivoluzione l’Etiopia era ancora uno 
dei Paesi più poveri del mondo. Gli sforzi dell’Imperatore non erano riusciti 
a promuovere la trasformazione economica del Paese. Tra il 1964 ed il 1973 
la percentuale del PIL derivante dall’agricoltura declinò in modo costante 
ma non sostanziale, passando dal 59,5% nel 1964 al 49,3% nel 1972/73. Il 
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peso dell’industria sul PIL crebbe nello stesso periodo dal 13,2% al 
16,1%,
205
 anche in questo caso in modo non determinante per innescare la 
trasformazione industriale dell’Impero. L’agricoltura aveva peraltro 
mantenuto una produttività estremamente bassa, inferiore anche a molti altri 
paesi africani del tempo,
206
 infatti nonostante impiegasse circa l’80% della 
popolazione essa produceva solo il 50% circa del PIL. All’inizio degli anni 
70 il 95% della produzione agricola dell’Impero era ancora improntata a 
metodi tradizionali e volta ad assicurare la sussistenza.
207
 Il rimanente 5% 
era realizzato dalle imprese straniere, la quasi totalità delle quali era italiana, 
e dalle tre aziende agricole commerciali pubbliche costituite prima del 1974: 
una ad Awassa su un territorio di circa 4000 ettari per la produzione di semi 
oleosi e sisal; una a Botter su una superficie di circa 700 ettari per attività di 
allevamento, l'ultima ad Arba Minch per la produzione di cotone. Anche il 
settore industriale era quasi totalmente occupato da imprese straniere.  
Si può quindi facilmente dedurre che la crescita del PIL realizzatasi 
nei decenni considerati non fu accompagnata da una riduzione della 
concentrazione della ricchezza del Paese, la qual cosa era peraltro 
patrimonio comune di conoscenza: “Imperatore e Chiesa si accaparrano i 2/3 
della terra arabile lasciando 1/3 di terre montagnose e desertiche alla totalità 
della popolazione. Questi rapporti di mutuo sostegno tra la Chiesa e lo Stato 
hanno completamente trasfigurato l’assetto socio-economico e la vita 
politica del paese. La classe dirigente fa e disfa le leggi, commette 
ingiustizie efferate nei confronti delle classi lavoratrici”.208 Nei primi anni 70 
il PIL pro-capite era pari a circa 100 $,
209
 uno dei più bassi al mondo. 
Anche gli indicatori sociali denunciavano la situazione di arretratezza 
e sottosviluppo in cui versava la popolazione locale. Ancora nel 1972 il 
rapporto medici/abitanti era di 1:70.000, il numero di letti in strutture 
ospedaliere, 8145, ed il numero di strutture sanitarie erano del tutto 
insufficienti ad una popolazione che aveva raggiunto ormai i 26 milioni di 
abitanti (v. tabella 13). Peraltro si calcolava che l’80% della popolazione non 
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avesse accesso alle cure sanitarie e che il tasso di mortalità neonatale fosse 
uno dei più alti in Africa (125 morti ogni 1000 nati). Infine il tasso di 
analfabetismo era ancora pari al 90-95% della popolazione e soltanto l’8% 
della popolazione in età scolare frequentava le scuole primarie.
210
  
Per ciò che riguarda l’Eritrea, anche negli anni 60, come in 
precedenza, le vicende economiche nazionali rimasero legate a doppio filo 
agli imprenditori italiani residenti. Se da una parte si registrò l’esodo di 
molti italiani e la chiusura di parecchie attività, dall’altra parte si assistette 
all’ulteriore crescita delle aziende di maggiori dimensioni. Inoltre tra il 1964 
ed il 1968 in Eritrea furono impiantate 37 nuove imprese industriali in 
svariati settori (tessile, alimentare, prodotti in cemento i principali).
211
 
 Mentre montava la guerriglia il Governo imperiale cercò di rilanciare 
l’immagine dell’Eritrea facendo leva sui suoi risultati economici. In questa 
prospettiva nacque l’idea dell’Asmara Expo 1969, che fu “la più grande 
rassegna di attività produttive realizzata in Eritrea nel dopoguerra” e al 
contempo “il miglior banco di prova della vitalità della comunità italiana”.212 
Verso la fine degli anni 60 tuttavia il Fronte Liberazione Eritreo controllava 
già i due terzi del territorio ed imponeva ai grossi industriali e a quasi tutti i 
concessionari agricoli tasse che venivano estorte talvolta anche in modo 
violento. Fu questo ad esempio il caso di Guido De Nadai che venne 
sequestrato nel 1969, mentre nel 1970 fu sequestrato uno dei suoi figli.
213
 
Altri imprenditori ebbero la stessa esperienza, qualcuno fu ucciso, come 
Alfonso La Commare.
214
 Gli anni della guerriglia e poi le nazionalizzazione 
del Derg misero in ginocchio l’economia eritrea nei primi anni 70. 
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Tabella 12. 1964-1971 PIL per origine industriale a prezzi costanti
215
  
(in migliaia di dollari etiopici, 1 dollaro etiopico = 2,48447 USD)216 
 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
Agricoltura 1670,3 1684,4 1739,2 1754,2 1791,2 1833,3 1870,3 1936,8 1950,8 1940,1 




212,6 226,6 228,0 256,5 270,8 296,6 311,7 324,6 335,9 358,6 
Trasporti e 
comunicazioni 
116,9 127,6 134,1 141,9 144,6 187,6 208,1 236,1 249,6 254,1 
Altri servizio 436,4 465,5 493,0 525,4 557,8 584,7 614,9 659,7 706,1 749,5 
Totale 2807,9 2917,6 3049,9 3141,3 3258,3 3397,2 3549,2 3777,8 3879,6 3936 
Fonte: Statistical Abstracts 1972, 1977 – Central Statistical Agency - Ethiopia
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 Prezzi costanti al livello 1960-1961. 
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 I dati relativi agli anni 1971/72, 1972/73 e 1973/1974, ricavati dal rapporto statistico 1977, sono espressi in milioni di birr. Infatti il 21 settembre 1976 il 







Tabella 13. Servizi sanitari 1955-1972 
 
 1955 1967/68 1969 1970 1972 
N. di ospedali 128 84 80 84 85 




























N. di letti 8050 8999 8103 8254 8415 
Fonte: Statistical Abstracts 1963, 1964, 1967 and 1968, 1970, 1972, 1975 – Central Statistical Agency - Ethiopia 
 
 
3.4. Il commercio bilaterale dell’Impero. Il ruolo dell’Italia 
come partner commerciale 
 
Dalla fine dell’occupazione sino all’inizio degli anni 70 l’Italia fu uno 
dei primi partner commerciali dell’Impero etiopico. Per avere un quadro 
generale del commercio internazionale e della posizione dell’Italia sono stati 
organizzati nelle tabelle seguenti i dati relativi alle esportazioni ed 
importazioni dell’Impero tra il 1957 ed il 1974.217  
Una prima considerazione relativa al modello commerciale 
dell’Impero è che la bilancia commerciale era strutturalmente in passivo 
(Tabella 14), in quanto il paese dipendeva dall’estero per 
l’approvvigionamento della maggior parte dei beni di consumo ed era in 
grado di esportare pochi prodotti, principalmente caffè, semi oleosi e pelli. 
Ad essi si aggiunsero quantità progressivamente crescenti di prodotti 
agricoli, frutto soprattutto delle attività italiane in Eritrea che ebbero una 
incidenza notevolissima sulle esportazioni della sola Eritrea, ma meno 
accentuata sulle esportazioni totali dell’Impero.  
Come già sottolineato, sul piano economico l’Eritrea, grazie alla 
presenza delle aziende agricole ed industriali italiane, era la provincia più 
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attiva e più moderna. Il confronto tra le esportazioni della sola Eritrea e 
quello dell’Impero ci dà una misura di quanto la sola Eritrea (e con essa le 
aziende italiane) contasse sulle esportazioni dell’intero Impero. I dati 
riportati nella tabella 15, seppure di fonte diversa da quelli della tabella 14, 
possono essere utilmente confrontati a tal fine. Negli anni 1965, 1966, 1967 
(gli unici confrontabili sulla base dei dati disponibili) le esportazioni 
dell’Eritrea, una delle quattordici province dell’Impero, costituirono circa il 
21% (nel 1965) ed il 27% (nei restanti due anni) del totale delle esportazioni 
etiopiche.  
Tornando alla bilancia commerciale dell’Impero nella sua interezza, 
sul lato delle importazioni (Tabelle 16 e 17), i dati disponibili evidenziano 
che l’Italia si mantenne fino al 1974 il principale Paese fornitore, scalzato 
dagli Stati Uniti solo nel 1958, nel 1962 e nel 1968, per uno scarto tuttavia 
molto contenuto, e dal Giappone nel 1961 con uno scarto del tutto irrisorio. 
Gli altri principali partner commerciali furono in tutto il periodo Germania, 
Giappone, Gran Bretagna e Stati Uniti. Il peso relativo di quest’ultimo paese 
tuttavia decrebbe nei primi anni 70 a vantaggio dei primi tre e dell’Iran. Tra 
l’Arabia Saudita e l’Iran, entrambi fornitori di prodotti petroliferi all’Etiopia, 
vi fu una sostituzione, evidente nei dati riportati nella tabella 16. L’Arabia fu 
infatti il principale mercato di approvvigionamento fino alla prima metà 
degli anni ’60 mentre l’Iran lo fu nel periodo successivo.  
I veicoli erano la prima voce delle importazioni dell’Etiopia dall’Italia, 
seguiti da macchine industriali, articoli in gomma, prodotti petroliferi e 
articoli di abbigliamento.
218
  Scrive Faraci nel 1965: “Ma in testa a qualsiasi 
prodotto italiano importato in Etiopia da qualsiasi nazione  vi sono le 
automobili italiane: 3 miliardi, quasi esclusivamente Fiat, autocarri, trattori, 
Campagnole che vanno nelle piste della boscaglia, vetture d’ogni cilindrata. 
Le enormi distanze cittadine impongono l’uso di un tassì a chi non possiede 
un’auto (i servizi pubblici non sono molto efficienti). I tassì sono, in gran 
parte, veloci e guizzanti Seicento multiple”.219 
Per ciò che riguarda le esportazioni dell’Impero, l’Italia mantenne la 
posizione di secondo Paese importatore tra il 1957 ed il 1968, dopo gli Stati 
Uniti, con la sola eccezione del 1961, in cui fu superata dalla Gran 
Bretagna.
220
 Tra il 1968 ed il 1974 l’Italia perse qualche posizione, 
collocandosi tra la seconda e la quinta, a fronte della crescita delle 
                                                 
218
 V. statistiche del Central Statistical Office utilizzate per la costruzione delle tabelle 10-13. Le stesse 
statistiche infatti offrono indicazioni sulla composizione merceologica delle importazioni e delle 
esportazioni etiopiche. 
219
 G. Faraci Etiopia Guerra e Pace, Edizioni dell’Albero, Torino, 1965, pag. 80. 
220
 Aden e Somaliland francese erano luoghi di transito per le riesportazioni etiopiche e dunque non li 





esportazioni etiopiche verso la Germania, l’Arabia Saudita ed il Giappone. 
La principale voce delle esportazioni etiopiche era il caffè, seguito da 
pellame, semi oleosi, frutta ed ortaggi. L’Italia figura come importatore in 
ciascuna categoria merceologica e tra i primi importatori di pellame (in molti 
anni il primo in assoluto). 
In conclusione, dal 1957 al 1974 l’Italia fu, insieme agli Stati Uniti, il 
partner commerciale più importante per l’Impero etiopico. Da quanto 
riportato da Del Boca,
221
 anche nel periodo 1941-1951, i traffici commerciali 
bilaterali raggiunsero cifre di assoluto rilievo ed in particolare l’Italia si 
aggiudicò anche in quegli anni il primo posto nella graduatoria dei paesi 
importatori. Ciò accadde nonostante i rapporti etio-italiani negli anni 
immediatamente successivi alla fine dell’occupazione non furono esenti da 
tensioni e le relazioni diplomatiche ripresero solo nel 1951. Peraltro anche 
nei anni successivi al ristabilimento delle relazioni diplomatiche, i rapporti 
bilaterali furono gravati da incomprensioni relative a diverse questioni, come 
il pagamento dei danni di guerra, l’iniziale riluttanza di Roma ad accettare la 
federazione tra Etiopia ed Eritrea, il rientro dell’Italia in Somalia, il tanto 
atteso invito ad Haile Selassie a visitare l’Italia da parte del Governo italiano 
(che giunse solo nel 1970). In effetti, più che alla vicinanza tra i due governi, 
gli ottimi risultati sul piano dei traffici commerciali bilaterali andrebbero in 
buona parte ascritti alla comunità italiana residente in Etiopia ed Eritrea che 
con la sua presenza e le sue fervide attività economiche contribuì 
efficacemente a mantenere in vita notevoli correnti di scambi tra i due paesi 
ed al contempo a diffondere la buona immagine del Made in Italy presso la 
popolazione locale. 
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Tabella 14. Bilancia commerciale dell’Impero etiopico 1957-1974222 
 (in migliaia dollari etiopici) 
 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
      Esport. 192776 154904,8 181115,4 193871 189758,9 199781,4 223421,4 289872 277522 252700 266025 298125 305889 314015 387260 499484 556228 
      Import. 179527,5 193283,7 208866,4 219261 235421,8 257000 276147 375671 404250 357369 432534 388302 429080 469555 435603 448213 536026 
      Saldo 13248,5 -35378.9 -27750,6 -25390 -45662,9 -57218,6 -52725,6 -85799 -126728 -104669 -166509 -90177 -123191 -115065 -48343 51271 20202 






Tabella 15. Saldo della bilancia commerciale Eritrea 1964- 1968 (in dollari etiopici) 
 1964 1965 1966 1967 Genn-ago 
1968 
Esportazioni 57.510.515 62.597.369 75.289.476 68.201.476 56.609.236 
Importazioni 66.768.060 80.028.722 91.492.860 82.238.130 55.880.293 
Saldo -9.257.545 -17.431.353 -16.203.384 -14.036.654 728.943 
Fonte: Camera di Commercio, Industria e d Artigianato dell’Eritrea 
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Tabella 16. Importazioni dell’Impero etiopico 1957-1974  
(in migliaia di dollari etiopici)223 
 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Principali Paesi 
importatori 
                 
1. Italia 23878,4 29586,7 37847 34603 35627,1 40053 44415,3 67454 77619 67689 77179 59286 72628 75785 71303 66595 88000 
2. India 22826,2 16556,6 16070,2 14463 14637,9 11516 10885,7 7472 5229 5250 6393 8272 7552 7294 6485 5427 6352 
3. Giappone 21037,3 20617,5 23190,8 28780 35859,6 35725 37464 56740 52277 48760 40740 42142 63610 69268 66176 60394 73495 
4. Stati Uniti 19882,3 30097,5 21448,4 32993 20077.6 46400 34372,5 44095 33539 33623 80094 39975 35885 43429 39934 38146 29169 
5. G. Bretagna 17459,0 20369 19984,9 19030 21884,4 18176 25037 34306 36693 27578 40654 39027 32035 44034 41171 41927 44307 
6. Rep Fed. di 
Germania 
16169,0 18880,2 22772,7 20421 22930,2 23452 30320 39677 44485 50024 48701 55635 58886 51906 46539 52074 68862 
7.  A. Saudita 8889,5 11518,1 14294,4 17488 12143,7 5665 6040,9 3320 3020 1736 1327 5442 792 2233 389 694 29618 
8. Olanda 5005,4 4013 4221,3 5587 11497,7 8607 7983,6 10267 38127 12380 12489 10530 10901 12323 10555 11094 12527 
9. Sudan  5927 5056 10169,2 2422 3208,9 862,6 1104,3 2640 622 164 1162 883 826 1192 1366 871 2898 
10. Egitto 5294 379,9 198,6 578 417 1803 231,6 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
11. Francia 4772 4910,4 4296,6 4779 5136,7 5482 7965,1 18218 13902 11893 21410 19817 12267 14854 16452 19853 23099 
12. Iran na 218,5 1615,8 1406 5835,6 9058 7400,7 14231 15289 15024 12969 19674 25950 30811 25687 30027 49672 
13. Cina (Rep. 
Pop.) 
49,5 81,8 144,4 525 1054,3 2841 3750 6100 6429 5573 6506 5429 6468 5612 7120 8789 11717 
14. USSR 534,3 1001,4 1492 3775 2788,4 2592 2855,5 4217 6517 4149 4611 6829 3766 4912 4439 4881 9640 
Totale 179527,5 193283,7 208866,4 219261 235421,8 257000 276147 375671 404250 357369 432534 388302 429080 469555 435603 448213 536026 
Fonte: Statistical Abstracts 1963, 1964, 1967 and 1968, 1970, 1972 Central Statistical Office – Ethiopia (in grassetto il primo Paese fornitore per l’Etiopia  per ciascun anno considerato)  
Legenda: nd = non disponibile
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 L’ordine dei Paesi nella tabella rispecchia l’ordine decrescente dei primi 11 Paesi fornitori dell’Impero etiopico nell’anno iniziale, il 1957. I primi undici posti 
della classifica dei principali fornitori sono rimasti occupati dallo stesso gruppo di Paesi, seppure con variazioni nelle posizioni relative, fino al 1974, con 
l’eccezione di Egitto e Sudan che hanno perso posizioni. In particolare, dal 1965 le statistiche ufficiali etiopiche per il continente africano contabilizzano in modo 
separato solo i dati delle importazioni da Sudan, Kenya e Tanzania, mentre il flusso di importazioni dall’Egitto si aggiunge alla somma indifferenziata nei suoi 
addendi riportata sotto la dicitura “altri Paesi africani”. All’inizio degli anni 70 hanno consolidato le proprie posizioni altri Paesi come Cecoslovacchia, Svizzera 
e Svezia. La Svizzera e la Svezia erano ad esempio rispettivamente l’ottavo ed il nono Paese fornitore nel 1974, mentre la Cecoslovacchia fu l’ottavo Paese nel 
1972. Iran, Cina e URSS non occupavano invece rispettivamente le posizioni dodicesima, tredicesima e quattordicesima della classifica dei fornitori 1957, il loro 
inserimento ha piuttosto un valore prospettico sul periodo considerato. In particolare l’Iran ha mostrato un costante trend di crescita ed ha progressivamente 
guadagnato posizioni fino a rientrare nei primi sette Paesi fornitori a partire dal 1968. La Cina e l’Unione Sovietica sono stati considerati per un generale 
interesse politico, per avere cioè un riferimento dei rapporti commerciali dell’Etiopia con i grandi poli del comunismo. I due Paesi hanno visto aumentare 








Tabella 17. Primi sei Paesi fornitori (dai dati riportati nella tabella 10) 
 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
1 ITA USA ITA ITA GIAP USA ITA ITA ITA ITA USA ITA ITA ITA ITA ITA ITA 
2 IND ITA GIAP USA ITA ITA GIAP GIAP GIAP GE ITA GE GIAP GIAP GIAP GIAP GIAP 
3 GIAP GIAP  GE GIAP GE GIAP USA USA GE GIAP GE GIAP GE GE GE GE GE 
4 USA GB USA GE GB GE GE GE NL USA GIAP USA USA GB GB GB IRA 
5 GB GE GB GB USA  GB GB GB GB GB GB GB GB USA USA USA GB 
6 GE IND IND AS IND IND IND FRA USA IRA FRA FRA IRA IRA IRA IRA AS 





Tabella 18. Esportazioni dell’Impero etiopico 1957-1974 224 comprese le riesportazioni (in migliaia di dollari etiopici) 




                 
1. Stati Uniti  52765,5 40930,8 46862 73929 73056,1 78054 84454,6 158268 122131 108960 114020 125600 149019 137906 136119 148294 108427 
2. *Aden225 36119,6 34053,3 19175,1 15496 9321,8 12365 13370,6 7301 6439 6398 4800 4754 4933 3970 5533 2445 5778 
3. Italia  31322,9 15284,1 22844,4 17178 10498,9 19849 19742,2 18647 25376 20968 16414 21114 18991 16560 31903 39020 37002 
4. *Somaliland 
francese226  
15224,9 13435,9 13139,9 6934 9047,2 7449 7819,4 8261 9834 7716 10229 19153 15589 19685 22560 34776 38526 
5. A. Saudita 8995,7 7326,2 9220,5 10139 9505,5 8498 11337 13659 14937 13909 17529 17219 16665 20172 22454 31248 49643 
6. G. Bretagna  6983,4 6211,3 12317,9 12153 10789,9 10215 9772 10442 12682 10605 9712 9566 5817 6905 10756 15282 17920 
7. Olanda  4886,1 3381,6 4906,8 4936 4977,3 7636 6367,2 7448 6788 5034 4883 4617 3950 8594 8949 20231 24131 
8. Israele 3891,7 3780,9 4250,7 3980 3825,7 2697 2705,9 2817 3532 4868 3857 3758 5609 4550 8605 10135 7979 
9. Rep Fed. di 
Germania  
3705,2 3577,9 3593,6 3490 4611,2 5993 8149,3 12632 15578 13635 21819 28791 22257 24807 28246 44007 63622 
10. Francia  3666,9 2540 4135,4 4586 5767,9 7035 5132,5 7900 8940 9168 9330 8919 6618 7817 11581 16966 17583 
11. Giappone 871,6 1122,5 3744,1 5106 4337 3878 8268,1 7017 11730 10885 11471 14120 16614 18713 26799 27762 50628 
12. Ceylon na 1805,2 4180,5 8719 8143 4312 3438,9 2072 4152 3925 7605 5292 4837 6253 7507 4292 2527 
13. Jugoslavia na 3620,5 3043,8 4757 2154,9 4510 8814,4 4741 1206 330 558 1844 1730 1990 6880 8440 14107 
14. USSR 556,5 399,3 524,2 12 1263,4 1997 1035,3 3067 5513 7592 7675 4188 1023 6823 7003 6435 4826 
15. Cina (Rep. 
Pop.) 
43,1 69,9 112,1 136 10,3 26 - nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
16. India 57,4 - 29,7 20 - - - nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Totale 192776 154904,8 181115,4 193871 189758,9 199781,4 223421,4 289872 277522 252700 266025 298125 305889 314015 387260 499484 556228 
Fonte: Statistical Abstracts 1963, 1964, 1967 and 1968, 1970, 1972 Central Statistical Office – Ethiopia (in grassetto il primo Paese di detinazione delle merci etiopiche  per ciascun anno considerato) 
Legenda: - = nessuna esportazione contabilizzata; nd = non disponibile 
*Le esportazioni  verso  Aden e Somaliland francese sono in realtà riesportazioni ossia prodotti importati e riesportati senza alcun valore aggiunto
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 L’ordine dei Paesi nella tabella rispecchia l’ordine decrescente dei primi 10 mercati nazionali di destinazione delle merci etiopiche nell’anno inziale, il 1957. 
Sono stati altresì aggiunti Giappone, Ceylon e Jugoslavia che, nel corso del periodo 1957-1974, sono rientrati nella classifica dei primi sei Paesi di destinazione 
delle esportazioni etiopiche. Iran ed India, tra i principali Paesi fornitori dell’Etiopia, non sono stati rilevanti partner commerciali per l’Etiopia sul lato delle 
esportazioni. In particolare le statistiche del Central Statistical Office etiopico non indicano dati differenziati per il solo Iran, il cui eventuale flusso di 
importazioni dall’Etiopia deve quindi considerarsi ricompreso nella somma “altri Paesi asiatici”, cosa che accade anche per l’India a partire dal 1967. La Cina e 
l’Unione Sovietica sono stati considerati per un generale interesse politico, per avere cioè un riferimento dei rapporti commerciali dell’Etiopia con i grandi poli 
del comunismo. Mentre l’URSS ha visto aumentare progressivamente le proprie importazioni dall’Etiopia e nel 1974 era il sedicesimo Paese importatore per 
l’Etiopia,  la Cina si è mantenuta per tutto il periodo considerato come un mercato di destinazione scarsamente rilevante. 
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 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
1 USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA 
2 ITA ITA ITA ITA GB ITA ITA ITA ITA ITA GE GE GE GE ITA GE GE 
3 AS AS GB GB ITA GB AS AS GE AS AS ITA ITA AS GE ITA GIAP 
4 GB GB AS AS AS AS GB GE AS GE ITA AS AS GIAP GIAP  AS AS 
5 NL ISR NL CEY CEY NL YUG GB GB GIAP GIAP GIAP GIAP ITA AS GIAP ITA 
6 ISR YUG ISR GIAP FRA  FRA GIAP FRA GIAP GB GB GB FRA NL FRA NL NL 
Legenda ITA=Italia; USA=Stati Uniti; GB=Gran Bretagna; GIAP=Giappone; FRA=Francia; GE=Repubblica Federale di Germania; NL=Olanda; ISR=Israele; AS=Arabia Saudita; YUG=Jugoslavia
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 La classifica intende mettere in rilievo i primi sei partner commerciali dell’Etiopia sul lato delle esportazioni. Sono stati pertanto esclusi Aden e Somaliland 





3.5. L’attività italiana in Etiopia 
 
Nonostante la crescente influenza statunitense, rimaneva forte 
l’impronta italiana nella società e nell’economia. “(...) Per chiunque avesse 
una minima conoscenza della vita della gente fuori delle città, la somiglianza 
tra l’Italia e l’Etiopia risaltava immediatamente nelle abitudini di vita, nel 
modo di lavorare la terra e curare gli animali, nella profonda religiosità che 
scandiva le settimane e le stagioni. Nelle campagne italiane le donne 
indossavano il fazzoletto per andare in chiesa mentre in Etiopia indossavano 
il natalà, ma l’attitudine di lavorare duramente e poi mettersi nelle mani di 
Dio non era diversa”.228 L’élite italiana seppe anche farsi interprete dei 
processi di rinnovamento in atto. Le costruzioni progettate da Arturo 
Mezzedimi, che rappresentarono l’avanguardia architettonica di quegli anni, 
furono forse i simboli più evidenti di tale abilità.  
Arturo Mezzedimi arrivò ad Asmara appena diciottenne nella 
primavera del 1940 per trascorrere qualche settimana di vacanza con il padre 
titolare una ditta di trasporti, ma dovette rimanere in Eritrea a causa della 
guerra. Qui avviò la sua attività lavorativa, prima realizzando cartelloni 
pubblicitari, quindi progettando la sua prima opera, la piscina coperta in 
Asmara, che ebbe grande successo ed eco anche in diverse e quotate riviste 
di architettura. Nel 1948 egli tornò in Italia, riprese i suoi studi e li concluse 
a Parigi e Losanna. Dall’inizio degli anni 60 divenne titolare della cattedra di 
disegno architettonico all’Università di Asmara.229   
Lo studio tecnico, che l’architetto aveva creato insieme all’Ing. 
Fanano, aveva avuto la sua prima sede ad Asmara, ma nella metà degli anni 
50 i due professionisti, presto considerati i “tecnici di fiducia 
dell’Amministrazione dell’Impero Etiopico”,230 aprirono anche uno studio 
ad Addis Abeba. Le opere progettate dall’arch. Mezzedimi in tutti i centri 
principali del Paese, tra la fine degli anni 50 e l’inizio degli anni 70, furono 
numerose, nell’ordine di alcune centinaia:231 scuole (tra queste il complesso 
che ospita la Scuola Italiana e l’Istituto di Cultura italiano), ospedali (tra 
questi Agordat e Massaua), chiese (tra cui la cattedrale di Axum ), moschee, 
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alberghi, palazzi, ville imperiali, ville private, edifici pubblici (tra questi il 
municipio), banche, edifici industriali. 
Il progetto che diede più fama allo studio fu tuttavia il Palazzo Africa, 
che ancora oggi ospita la Commissione Economica per l’Africa delle 
Nazioni Unite. Esso fu inaugurato il 25 maggio 1963 e valse all’Architetto 
due francobolli dedicatigli dalle Nazioni Unite ed una serie di sei da parte 
del governo etiopico. A proposito di tale costruzione il giornale ufficiale del 
Governo eritreo, “Il Quotidiano eritreo”, così si esprimeva nell’elogiare il 
progetto dei due italiani: “In quest’opera veramente eccezionale è doveroso 
riconoscere la capacità dei due tecnici di Asmara, Fanano e Mezzedimi, la 
cui serietà professionale, oltre al naturale gusto del bello e del moderno, ha 
fatto indirizzare verso loro lo studio, nonché la successiva elaborazione 
dell’impegnativo progetto”.232 
Il progetto di Mezzedimi fu un successo: “Senza aver fatto «facili 
concessioni al folclore e al colore locale», ma anche liberandosi «da 
preconcetti di purismo assoluto», Mezzedimi è riuscito a costruire un 
edificio splendido e funzionale che, due anni dopo, alla Conferenza dei Capi 
di Stato africani, susciterà l’ammirazione di tutti. E dopo l’Africa Hall, che il 
mondo intero conoscerà attraverso i francobolli dell’ONU, a Mezzedimi 
affideranno l’incarico di costruire la City Hall, con l’arengario che si staglia 
sulle verdi colline di Entotto, e poi la sede della Commercial Bank del 
Mercato, il Finfinnè Building, il National Building, il Cassa e Massai 
Building. Solo la rivoluzione del 1974 riuscirà ad interrompere la sua 
prodigiosa attività.”233 
Il Palazzo Africa nasceva con una forte valenza simbolica: 
rappresentava la proiezione continentale che l’Imperatore voleva per il suo 
Paese. Erano gli anni in cui molti stati africani acquisivano l’indipendenza 
dai colonizzatori europei ed Addis Abeba si presentò come la capitale 
politica della nuova Africa, forte l’Etiopia dell’esser stato l’unico Paese del 
continente a non essere mai stato colonizzato. Mezzedimi raccontò a Del 
Boca: “L’Imperatore mi convocava spesso per parlare di questo edificio, che 
gli stava particolarmente a cuore. Tanto che mi autorizzò a recarmi a New 
York, Parigi, Roma, Strasburgo perché mi facessi un’idea delle sedi 
dell’ONU, dell’UNESCO e della FAO”.234  
Assume particolare rilievo quindi, a dimostrazione della riconosciuta 
eccellenza delle attività italiane, che il Palazzo Africa fu non solo progettato 
da un architetto italiano, ma fu anche realizzato da un’impresa di costruzioni 
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della stessa nazionalità, la ditta Luigi e Giovanni Varnero.
235
 Così “Il 
Quotidiano Eritreo”, il 12 giugno 1959, dava notizia dell’avvenuta 
aggiudicazione dell’appalto, per la somma di 2.679.000 dollari etiopici: 
“L’impresa Varnero non ha bisogno di essere presentata. Essa ha eseguito 
nel passato alcuni dei più impegnativi lavori pubblici, oltre a realizzare 
grandiosi edifici. Essa costituisce una garanzia assoluta per quanto si 
riferisce alla nuova opera assegnatale che, una volta completata risulterà uno 
dei palazzi più rappresentativi dell’intero continente africano”. 
Negli anni 50 e 60 l’edilizia fu il settore di punta, di più vasta 
risonanza e più riconoscibile immagine per gli italiani. Le loro attività 
tuttavia proliferavano anche in molti altri settori: “Si trovano italiani in tutte 
le attività. Anzitutto una lunga schiera di impresari edili, fra i quali il già 
citato Mario Buschi, Concetto Giordano, Aldo Ugolotti, Luigi Varnero, 
Cesare Battisti, Salvatore Rizza; e di medi e piccoli imprenditori che 
realizzano qualsiasi opera – la villa, il palazzotto, il ponte – sia nella capitale 
che nell’interno del Paese. Alla testa dei grandi costruttori è l’IMPRESIT 
con le sue gigantesche realizzazioni, quali la diga di Coca,
236
 la più grande 
d’Etiopia, e innumerevoli strade. Fra queste, arditissima quella sul Nilo, che 
in diciotto chilometri supera un dislivello di millecinquecento metri, 
scavalcando burroni su audaci viadotti sospesi a varie centinaia di metri (...) 
Vi sono alcuni grossi calibri della produzione agricola e industriale e una 
miriade di piccoli e grossi artigiani, alcuni dei quali sconfinano addirittura 
tra gli industriali. Calzaturifici, fabbriche di mobili, di maglierie pregiate, di 
tubi di cemento. E ancora negozi di alimentari, di ferramente, di generi di 
moda; e splendidi bar che preparano squisiti caffè all’italiana distillati dalle 
nostre macchine espresso, di cui gli etiopici son diventati ghiottissimi; e 
ristoranti, questi quasi tutti italiani. Vi sono alcune grosse ditte di 
importazione ed esportazione, come quelle di Athos Taggini e di Alfredo 
Roscigno, che investono nei due settori un movimento di denaro dell’ordine 
di varie centinaia di milioni l’anno. E infine farmacisti, medici. I più quotati 
medici d’Etiopia sono italiani; la loro clientela non è formata soltanto di 
connazionali, ma prevalentemente di etiopici, e con essi affollano le loro sale 
d’aspetto greci e armeni, arabi e francesi e inglesi e americani e via 
dicendo”.237 
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La comunità italiana in Etiopia si era rinnovata ed era aumentata al 
suo interno la quota di personale specializzato (artigiani, tecnici, 
imprenditori, professionisti), anche grazie ai numerosi trasferimenti 
dall’Eritrea. I padroncini, che avevano monopolizzato i trasporti 
commerciali negli anni 40, nel giro di una decina di anni si erano ridotti da 
2000 a 300. Molti di essi avevano aperto infatti piccole imprese, altri erano 
tornati in Italia. Sperandio Rizzo (v. Capitolo 2, par. 2.5.1) rimaneva il 
maggiore industriale presente sul territorio etiopico (senza considerare cioè 
l’Eritrea). Diverse aziende tuttavia raggiunsero dimensioni ragguardevoli. 
Nei ricordi della comunità italiana ancora residente ad Addis e in vari 
documenti rimane nota dell’azienda Augusta, di Giampiero Moccia, dedita 
alla fabbricazione e vendita di prodotti di camiceria; della pasticceria 
Pasticceria Enrico, di Enrico e Giulio Lunini, ancora oggi operante in 
Addis; delle molte officine meccaniche, di svariati punti vendita di ricambi, 
di numerose piccole attività commerciali di vendita al pubblico, di 
ristorazione, alberghiere etc. Buona fortuna ebbero anche le imprese 
agricole. Un’azienda agricola di rilevanti dimensioni fu quella di Montanari 
sita nella zona di Awash, a duecento chilometri da Addis Abeba, era una 
piantagione di varie centinaia di ettari, dotata di strade proprie, d’impianti 
idrici, di moderni macchiari agricoli. Coltivata a ortaggi, frutta e cotone, 
produceva parte per il mercato locale e parte per l’esportazione. Al momento 
delle nazionalizzazione del 1975 aveva un capitale sociale di 17.327.900 
dollari etiopici. Buona espansione ebbe anche impresa Fantappiè, sorta nel 
1955 su una concessione di 60 ettari, coltivata a caffè, ed ampliata nel 1965 
con un centinaio di ettari destinati alla produzione di cotone.
238
 Altre aziende 
agricole degne di nota erano “Arbs Gou-Gou”, di Innocente Girardi, dedita 
alla coltivazione del caffè; l’azienda Misan Tafari caffeicolo-frutto agrumeto 
di Giovanni De Santis; l’azienda agricola Billate (Sidamo) di Salvatore Di 
Bella; l’azienda agricola negli Arussi, di Sante Tilotta; l’azienda agricola 
del Ciaffa di Luigi e Giovanni Ertola; l’azienda di allevamento e produzione 
di latte ad Achachi di Giancarlo Pollera. 
Negli anni 50 la comunità italiana aveva raggiunto una posizione di 
preminenza e si confermava una collettività eccezionalmente attiva, creativa, 
propositiva. Essa, pur non avendo mai dimenticato la propria identità 
nazionale, vedeva nell’Etiopia la propria patria elettiva, tanto che fino al 
1974 gli italiani generalmente reinvestirono i propri profitti nel Paese, segno 
appunto della decisione di radicarvi il proprio futuro. Negli anni 60 essi 
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consolidarono ulteriormente le loro posizioni. Come ben descrive Del Boca: 
“La comunità italiana raggiunge negli anni 60 l’apice dell’attività e del 
successo; detiene praticamente il monopolio in settori come l’edilizia, il 
commercio, l’artigianato; è all’avanguardia nei rami agricolo, degli 
autotrasporti, delle materie plastiche, dell’industria del legno, della 
lavorazione dell’acciaio e delle costruzioni metalliche. Salvo alcune frange 
di disoccupati cronici, di inabili e di insabbiati, gli italiani di Etiopia godono 
di una prosperità senza precedenti, che consente loro di compiere frequenti 
viaggi in Italia, di costruirsi una seconda casa sulle rive del lago Langana, di 
trascorrere i fine settimana sulle spiagge del Mar Rosso”. 239  
 
3.6 L’attività degli italiani in Eritrea 
   
Secondo le stime del Consolato Generale in Asmara agli inizi degli 
anni 60 le imprese italiane contavano per il 60% delle attività commerciali 
eritree e per l’80% delle attività industriali.240 Nel 1958 gli italiani erano 
proprietari di circa 400 aziende agricole, di una ventina di imprese di 
costruzione, di più di 600 imprese industriali
241
 e di svariate altre attività 
(Tabella 20). A coloro che svolgevano attività professionali indipendenti, il 
cui numero sfuggiva ad un regolare controllo, si aggiungevano più di 70 
impiegati italiani che prestavano servizio alle dipendenze del Governo 
eritreo e di quello federale e più di 50 dipendenti dello stato italiano 
distaccati presso i suddetti Governi. La presenza italiana continuava a 
dominare la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato dell’Eritrea. 
Italiani erano tra l’altro il Presidente ed i capi delle tre sezioni in cui era 
divisa l’istituzione.242  
Per ciò che riguarda le istituzioni bancarie ed assicurative, nel paese 
erano rappresentati il Banco di Roma con tre filiali (ad Asmara, a Massaua e 
ad Assab), il Banco di Napoli con una filiale ad Asmara. Le due istituzioni 
finanziarie svolgevano operazioni sussidiarie agli scambi commerciali di cui 
si avvalevano soprattutto gli italiani. Erano altresì rappresentate alcune 
compagnie assicurative italiane come la Riunione Adriatica di Sicurtà, le 
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Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia, l’Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni e le Assicurazioni d’Italia.243 
 Tra il 1958 ed il 1959 si registrò una flessione delle attività italiane. 
Come si vede nella tabella 20, il numero di licenze si ridusse di circa il 30% 
tra un anno e l’altro e la chiusura di attività riguardò in generale tutti i 
settori, soprattutto quello artigianale e commerciale. Si trattava di una crisi 
congiunturale legata alla riduzione del prezzo del caffè sui mercati 
internazionali. Poiché il caffè era la principale voce delle esportazioni 
dell’Impero etiopico, una riduzione del suo prezzo di vendita comportava 
una contrazione delle disponibilità valutarie e quindi una limitazione delle 
capacità di importazione del Paese. Nel corso del 1959 i permessi valutari 
per numerose categorie di importazione vennero fortemente limitati con 
conseguenze negative dirette ed immediatamente visibili non solo per le 
attività commerciali, ma anche per le imprese di trasformazione e 
produzione, che contavano sull’importazione di beni intermedi per realizzare 
i propri processi produttivi.  
 
 
Tabella 20. Eritrea. Prospetto riepilogativo delle Attività italiane 
commerciali, industriali ed artigiane 1949 – 1959 
 
 1949 1953 1956 1958 1959 
Commercio al 
minuto 
1773 1349 1315 1325 1136 
Commercio 
all’ingrosso 
- 162 161 287 138 
Importazione ed 
Esportazione 
301 334 334 327 198 
Rappresentanze-
Commissioni 
- - 62 60 60 
Attività industriali 977 395 456 627 616 
Attività artigiane 874 745 968 1009 350 
N. di licenze 3925 2985 3296 3635 2498 
 
Fonte: Eritrea 1959 – La collettività italiana nelle sue attività economiche sociali e culturali – relazione compilata dal dott. Gino 
Corbella – Consolato Generale – Asmara, 1960, pag. 168 
 
Gli anni 60 furono felici e redditizi, soprattutto per le grandi imprese 
che consolidarono la propria posizione e in molti casi espansero le loro 
attività. “Dopo la grande emorragia degli anni 40 e quella relativamente 
meno grave del decennio successivo, la comunità si assesta e negli anni 60 
non perde che 2mila unità, passando da 11mila a 9mila, per la quasi totalità 
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concentrata ad Asmara”.244 È in questi anni che Barattolo acquista la SIA 
espandendo la produzione di cotone (v. par. 3.6.1); che la tenuta di Elaberet, 
dopo la costituzione della società SA F.lli Casciani, le grandi opere 
infrastrutturali e gli investimenti realizzati tra la fine degli anni 50 e gli inizi 
degli anni 60, mette a frutto l’aumentata capacità produttiva nel settore 
ortofrutticolo, nella produzione di conserve di pomodoro e nel settore 
caseario (v. par. 3.6.1); che Guido De Nadai concepisce il progetto di 
Ghinda, imponente e innovativo anche sotto il profilo della composizione 
societaria che prevedeva la partecipazione al capitale azionario del governo 
etiopico e di privati eritrei (v. par. 3.6.1) ; che la Melotti mette a frutto i suoi 
investimenti aumentando la produzione in tutti i settori di sua competenza 
(v. par. 3.6.2). 
In questi anni di grande vitalità economica e culturale della comunità 
italiana nasce l’idea di organizzare una rassegna delle attività produttive. 
L’idea fu lanciata pubblicamente da Ras Asrate Cassa, governatore generale 
dell’Eritrea, nel corso della cerimonia di inaugurazione della nuova sede 
della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura dell’Eritrea il 22 marzo 
1968: “Io credo che sia ora venuto il momento, per questa provincia, di 
mostrare il suo progresso economico non soltanto per mezzo di statistiche, 
ma anche con dimostrazioni tangibili. È con questo in mente che adesso 
propongo alla Camera di Commercio dell’Eritrea di dare il via 
all’organizzazione di una fiera di prodotti dell’Eritrea, sia dell’industria che 
dell’agricoltura, da tenere in Asmara nel gennaio 1969. Noi tutti dobbiamo 
sforzarci di mostrare al mondo, attraverso questa esposizione, quello che gli 
sforzi congiunti dei cittadini etiopici e degli stranieri di un Paese potrebbero 
realizzare, qualora sia data loro la possibilità di coesistere e di cooperare”. 245  
Il Quotidiano Eritreo mise in rilievo l’impatto che l’evento avrebbe 
potuto avere in termini di promozione dei commerci non solo in ambito 
regionale, ma anche internazionale, chiedendo altresì alla Camera di 
commercio di abbracciare il progetto e di farne un piano programmatico.
246
 
La Camera di Commercio non tardò a cogliere il suggerimento. In realtà il 
dibattito sull’opportunità di realizzare la mostra fu abbastanza articolato. Se 
infatti esso da una parte avrebbe potuto costituire un’importante vetrina delle 
attività eritree, dall’altra parte comportava un ingente investimento 
finanziario in un periodo critico dal punto di vista economico. La chiusura 
del canale di Suez aveva infatti provocato la contrazione dei commerci, delle 
vendite di manufatti nel mercato interno, di valuta e di liquidità. Nel bilancio 
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dei pro e dei contro prevalsero tuttavia le considerazioni favorevoli 
all’evento. La spesa totale fu di un milione e duecentomila dollari etiopici a 




 Vennero chiamati a far parte del Comitato esecutivo della 
manifestazione i più qualificati esponenti del mondo produttivo eritreo, la 
maggior parte dei quali erano italiani. In particolare della Presidenza del 
Comitato Esecutivo, oltre al Presidente, Tesfajohannes Behre, vice 
governatore generale e al primo vice presidente, Haregot Abbai, sindaco di 
Asmara, facevano parte solo italiani: Ercole De Paoli, presidente della 
Camera di Commercio, come secondo vice presidente, Alberto Falletta, 
come segretario generale ed Enrico Mania all’Ufficio Stampa. Dei restanti 
19 membri del Comitato esecutivo, 12 erano italiani. Tra questi Emma 




L’idea iniziale era di organizzare un’esposizione biennale, ospitando 
nei periodi di chiusura della fiera altri eventi come convegni, seminari, 
manifestazioni fieristiche settoriali. Bisognava inoltre costruire in tempi 
brevi una fiera permanente con edifici in cemento armato su un’area 
complessiva di 80.000 metri quadrati. Gli italiani furono nuovamente in 
prima linea: l’ing. Bruno Mazzetti era stato incaricato della sistemazione 
generale dell’Asmara Expo; l’arch. Mezzedimi della progettazione del 
padiglione centrale, della fontana, del villaggio dell’artigianato; l’ing. 
Callisto Varnero della progettazione dei padiglioni dell’industria e del 
commercio. Anche l’appalto dei lavori vide una rilevante presenza di 
imprese italiane. Anzi, gli appalti iniziali videro solo aggiudicatari italiani: 
all’impresa Olindo Elmi la sistemazione generale del terreno e la 
realizzazione delle strade interne, per una somma complessiva di 124.427 
dollari etiopici (DE); alla ditta Severino Silvestri l’impianto generale di 
illuminazione per 50.000 DE; all’impresa Giuseppe Alessandra i lavori di 
recinzione per 32.430 DE; all’impresa Antonio Merante la costruzione del 
padiglione centrale per 173.000 DE; all’impresa Costanzo Tolli la 
realizzazione del padiglione dell’industria per la somma di 182.200 DE; 
all’impresa Nunzio Tarantino la costruzione del padiglione del commercio 
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Come sottolinea Del Boca l’Asmara Expo 69 “voluta dal governo 
etiopico, realizzata quasi interamente dagli italiani, testimonia ancora una 
volta che la presenza italiana in Eritrea è determinante per la sua economia. 
L’Imperatore ne è bene consapevole e per due volte, nel corso degli anno 60, 
esprime la sua riconoscenza e il suo plauso alla comunità assegnandole 27 
onorificenze nel 1965 e 24 nel 1967”.250 
 
3.6.1 Settore agricolo. Alcune delle maggiori aziende italiane 
 
Confrontando i dati del Memoriale sull’Eritrea dell’Ordine degli 
Ingegneri e degli architetti relativi al 1946 riportati nella tabella 3, contenuta 
nel Capitolo 2, e quelli dello studio effettuato dal Consolato generale di 
Asmara nel 1958 (Tabella 21), l’estensione totale dei terreni degli italiani 
aveva avuto una flessione tra il 1946 ed il 1952. Ciò si spiega con quanto già 
detto relativamente alle esigenze di approvvigionamento durante gli anni 
della guerra ed alla crisi generale che intervenne quando invece, ripristinate 
le normali vie commerciali alla fine del conflitto mondiale, molte delle 






Tabella 21. Eritrea. Situazione terreni agricoli degli italiani - 1952 e 1957 
 
 Situazione al 15.09.1952 Situazione al 31.12. 1957 
 
 Numero Ettari Numero Ettari 
Proprietà 136 5186 127 5003 
Concessione I specie 33 1074 31 1060 
Concessione II specie 2 17305 3 24805 
Affitto 339 1492 163 1377 
Contratti di affitto passati 
al Municipio 
- - 49 84 
Totale 510 25057 373 32329 
Fonte: Gli Italiani in eritrea nel 1958  - Consolato Generale d’Italia – Asmara, pag. 79 
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Come tutto il resto dell’economia, anche il settore agricolo ebbe 
invece una ripresa nella seconda metà degli anni 50, infatti tra il 1952 ed il 
1957 l’estensione totale dei terreni agricoli degli italiani era aumentata di 
circa il 30%. Non sono disponibili dati aggregati relativi agli anni successivi, 
seppure è da segnalare l’ingente concessione di terreno (4000 ettari) a De 
Nadai per il progetto di Ghinda nella seconda metà degli anni 60.  
Di seguito vengono descritte le maggiori imprese agricole ed agro-




Società Imprese Africane (SIA)
253
 
Situata nella piana di Tessenei, la Società Imprese Africane era nata 
dalla rilevazione di un’azienda governativa nel 1931 e produceva soprattutto 
cotone. Tale produzione fu abbandonata durante l’occupazione britannica 
fino al 1948, quando, dopo diversi lavori di ripristino, l’azienda si rimise in 
attività. Oltre che alla coltivazione del cotone la SIA si dedicava alla 
coltivazione della dura, con una produzione annua complessiva di 15.000 
quintali di cotone e 10.000 di dura. Mentre quest’ultima era assorbita dal 
mercato eritreo, il cotone, di tipo americano di alta qualità ed egiziano Satel, 
veniva esportato interamente in Italia, ma col sorgere del cotonifico 
Barattolo, parte venne assorbita da quest’ultima azienda. La SIA aveva 
creato grandi opere infrastrutturali nel distretto di Tessenei (60 km di strade, 
40 km di canali di irrigazione, uno sbarramento sul fiume Gasc, opere di 
presa, vasche di sedimentazione, canali fugatori etc.) ed ogni anno 
procedeva a nuove opere di canalizzazione. Con un capitale di 480.000 
dollari etiopici, pari a 120 milioni di lire italiane di allora, ed investimenti 
per circa due milioni di dollari, la SIA dava lavoro nel 1959 a 2.000 eritrei e 
15 tecnici italiani.  
 
Azienda Agricola F.lli Casciani- Elaberet (Cheren)
254
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L’azienda risaliva al 1908 e nel 1959 aveva un’estensione di circa 
1.000 ettari. La principale produzione era stata fino al 1958 l’agave sisalana 
(circa 300 quintali all’anno), defibrata a poi esportata in Italia e Arabia 
Saudita, affiancata da colture ortofrutticole e produzione casearia. Nel 1958, 
con l’apporto di nuovi capitali da parte di un altro grosso imprenditore 
italiano residente in Eritrea, Guido De Nadai, veniva costituita la “S.A. F.lli 
De Casciani & Co.” che alle produzioni menzionate unì la coltivazione di 
agrumi e pomodori ed uno stabilimento per la lavorazione del pomodoro in 
scatola e concentrato di pomodoro. L’impianto della fabbrica di concentrato 
di pomodoro era modernissimo e del tutto automatico. Era un fiore 
all’occhiello dell’azienda di Elaberet ma era ritenuto anche un valido 
esempio di quanto fosse avanzato l’apparato industriale italiano in Eritrea, 
tanto che il rapporto del Consolato di Asmara sulle attività degli italiani del 
1959 dedica una pagina intera alla descrizione dell’impianto.255 Per 
incrementare la produzione originaria, in seguito alla nuova iniezione di 
capitali effettuata da Guido de Nadai, venne costruita una diga di trenta 
metri di spessore, 190 metri di lunghezza ed una capacità di invaso di 4 
milioni e mezzo di metri cubi di acqua. Dal bacino venivano derivate le 
acque destinate alla produzione di energia elettrica per il fabbisogno 
industriale, acque che venivano poi distribuite ad una vasta rete di 
irrigazione a pioggia. Nel 1959 l’impresa contava su un capitale di 
1.000.000 di dollari etiopici ed un volume d’affari di 400.000 dollari. Essa 
impiegava 550 operai al giorno.  
 
Azienda agricola f.lli De Nadai
256
 
Guido de Nadai giunse in Eritrea nel 1936 con l’intenzione di 
commerciare la frutta prodotta nell’azienda agricola di famiglia di Udine, 
gestita dal fratello Ottorino. Fu costretto a rimpatriare durante l’occupazione 
britannica ma tornò nel 1948 e fece dell’Eritrea la base per l’esportazione di 
frutta verso Aden e l’Arabia Saudita. Nell’ambito di tale attivtà comprò una 
nave e costruì una catena di impianti frigoriferi in Arabia, quando nel Paese 
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non esistevano ancora le strade asfaltate. Con la chiusura del canale di Suez, 
e la difficoltà di continuare i propri traffici commerciali, Guido De Nadai 
decise di investire e diede vita alla grande tenuta di Elaberet nel 1959 
insieme ai fratelli Casciani. La realizzazione della grande diga, di vaste 
opere di canalizzazione e di irrigazione, permise di diversificare la 
produzione fino ad allora solo di agave, dato il clima secco e arido. La tenuta 
di Elaberet divenne un giardino di 800 ettari in cui si producevano agrumi, 
peperoni, ortaggi (che venivano esportati in tutta Europa) e foraggio per 
1000 capi di bestiame ospitati nella tenuta per la produzione casearia (latte 
sterilizzato e omogeneizzato, burro, formaggi freschi e stagionati, tra cui il 
Grana). L’azienda dava lavoro a migliaia di operai per i quali De Nadai 
aveva fatto costruire alloggi, scuole, un piccolo ospedale ed una chiesa. Il 
rapporto sulla collettività italiana in Eritrea nel 1959, redatto dal Consolato 
di Asmara, la definiva “Azienda colossale per potenzialità finanziaria, per 
capacità di organizzazione, per vastità di attività commerciali ed 
industriali”.257 In quel periodo l’impresa poteva contare su un capitale di 
2.000.000 di dollari etiopici e su un giro di affari di 30 milioni di dollari 
etiopici ed aveva filiali ed agenzie, per quanto riguardava Africa e Medio 
Oriente, a Gedda, Port Sudan, Khartoum, Asmara, Addis Abeba.  
Inoltre la ditta aveva avuto un’importanza fondamentale nel settore 
ortofrutticolo nel Paese: “Si deve in gran parte alla ditta De Nadai 
l’organizzazione e lo sviluppo della produzione ortofrutticola in Eritrea nel 
dopoguerra. Essa infatti ha concesso ai coltivatori larghe sovvenzioni, 
impegnandosi, con contratti a lunga scadenza, ad acquistare gli interi 
raccolti. Tale principio economico ha dato i suoi frutti superiori anche a 
quelli sperati. Di ciò ci si rende conto dando uno sguardo alla statistica 
riguardante gli anni che vanno dal 1952 in poi. Allorché la ditta iniziò la sua 
attività, verso la fine del 1952, l’esportazione ammontava a 150-200 quintali 
mensili, nel 1953 essa balzò a 300-500 quintali per mese, l’anno successivo 
tale cifra venne triplicata ed oggi ha raggiunto i 7000 quintali mensili. 
Tuttavia essa è destinata a subire ancora un notevole incremento, poiché 
questa intelligente organizzazione sa andare incontro alle esigenze dei 
consumatori e sa coltivarsi i mercati esteri. In pratica, questa impresa 
assicura un afflusso di prodotti ortofrutticoli regolare a prezzi accessibili, 
facendo aumentare sensibilmente le richieste da tutti i mercati esteri”.258 
L’azienda aveva anche una propria agenzia di spedizioni e marittima e 2 
navi di proprietà della capienza di 600 e 400 tonnellate. “Uno degli aspetti 
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economici più importanti di questa attività è costituito dal fatto che, nel 
settore dei prodotti ortofrutticoli, l’Eritrea esporta oltre quattro volte di più 
di quanto importa e ciò con evidenti benefici per il Paese”.259   
All’inizio del 1960 oltre alla società principale, F.lli De Nadai, ed alla 
SA f.lli Casciani, Guido De Nadai aveva fondato una terza società, la CASA 
(Commercio Alimentari Società Anonima) che riuniva le attività 
commerciali di un noto esportatore italiano, Athos Cappelli, con quelle 
rappresentate dalla ditta F.lli De Nadai, per la distribuzione di prodotti 
alimentari all’interno dell’Impero etiopico. Durante gli anni 60 l’azienda 
continuo a crescere. Nel 1968 il periodico Sestante definiva la Elaberet 
Estate “il complesso agricolo-industriale più completo dell’Etiopia”.260 Essa 
rappresentava anche il maggiore investimento agricolo privato dell’Eritrea 
(12 milioni di dollari etiopici).  
Sulla scia di Elaberet venne elaborato il progetto di Ghinda. Nel 1967 
vennero iniziati i lavori di costruzione diga di Ghinda per l’irrigazione di 
4000 ettari di terreno, unitamente ad opera di bonifica nella stessa zona. Per 
realizzare tale progetto venne costituita una società per azioni con un 
capitale iniziale di tre milioni di dollari etiopici, in cui entrarono per un terzo 
il governo etiopico, per un terzo privati cittadini etiopici (871 azionisti, tra 
cui i coltivatori che vivevano nella zona di Ghinda) e per la restante parte il 
gruppo De Nadai. Era la prima opera del genere controllata da capitale 
etiopico. Il progetto di Ghinda aveva proporzioni più imponenti della Elabert 
Estate, non solo perché l’estensione del territorio era 4 volte superiore, ma 
anche perché prevedeva, oltre alla replica di quanto prodotto ad Elaberet, 
l’introduzione di attività aggiuntive come quella avicola, per l’esportazione 
di carni e uova fresche, e la lavorazione del legname per l’imballaggio. Si 
stimava che a progetto pienamente operativo il personale impiegato sarebbe 
stato di circa 9000 unità. 
 Verso la fine del decennio il lavoro divenne sempre più difficile a 
causa delle attività di guerriglia dei secessionisti eritrei. L’avvento del Derg 
che nazionalizzò la tenuta di Elaberet e le altre società segnò la fine 
dell’avventura imprenditoriale dei De Nadai (Guido era affiancato dai 
numerosi figli nella gestione della società) in Eritrea, avventura che tuttavia 
continuò in Arabia Saudita, in Somalia fino a realizzare una vera e propria 
multinazionale con sedi negli Stati uniti, in Costa Rica, in Cile, in Turchia, 
nelle Filippine. 
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3.6.2 Settore industriale. Alcune delle maggiori aziende italiane261 
Ancora alla fine degli anni 50 e per tutto il decennio successivo la 
quasi interezza settore industriale, con poche eccezioni, tra cui il monopolio 
governativo sull’industria del tabacco, era di proprietà italiana. Si trattava 
peraltro di un settore molto diversificato con riguardo ai reparti produttivi in 
cui operavano le diverse imprese: “l’Eritrea per le sue necessità di consumo, 
ha un’industria molto sviluppata. Spetta ai nostri infaticabili connazionali il 
merito altissimo di aver potuto realizzare quanto, nella parte più sostanziale, 
costituisce la vita industriale del Paese”.262  





Nata nel 1905, la società Saline di Massaua venne modernizzata e 
interamente meccanizzata negli anni 50. La produzione annua nel 1958 era 
intorno alle 100.000 tonnellate di sale. Il capitale sociale si aggirava intorno 
ai 2.500.000 di dollari etiopici ed il volume degli affari annuali sui 
3.000.000 di dollari etiopici. La produzione, di ottima qualità, grazie anche 
all’utilizzo di un moderno impianto di depurazione del sale, colmava il 
fabbisogno dell’Impero e veniva esportata in Giappone, Malesia, Kenya, 
Tanganika, Uganda e Congo Belga. Per le spedizioni del sale destinate ai 
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mercati esteri la Società disponeva di un proprio molo dove potevano 






Roberto Barattolo nacque in Italia nel 1909. Laureatosi in Scienze 
Economiche e Commerciali, si trasferì giovanissimo in Eritrea, nel 1934,  
dedicandosi al commercio senza grande fortuna. Sospesa la sua attività per la 
guerra, alla quale partecipò, tornò in Eritrea dopo la prigionia riprendendo ed 
ampliando molteplici iniziative economiche. Negli anni 50 diede l’avvio ad 
un nucleo industriale tessile, costruendo uno stabilimento dotato di moderni 
impianti per la sgranatura e filatura del cotone. Nacque così la "S.A. 
Cotonificio Barattolo & Co.". Presto il successo ottenuto portò 
all’ampliamento dello stabilimento per la filatura (25.000 fusi in totale) 
aggiungendo un secondo opificio per la tessitura del cotone (424 telai) con 
reparti di tintoria, stamperia e finissaggio. In un secondo tempo si aggiunse 
anche un modernissimo reparto per la tessitura e confezione di capi di 
maglieria.  
Non è chiaro dai documenti a nostra disposizione se il Governo 
italiano finanziò Barattolo. Secondo quanto riportato in un telegramma del 1 
ottobre 1954 inviato dal Consolato americano in Asmara al dipartimento di 
Stato, in cui si parla delle tre principali aziende tessili in Eritrea (SAFTE – 
Società Anonima Fabrica Filo Tessile Eritrea, Decamere Mill ed il 
cotonificio Barattolo), Barattolo avrebbe riferito ai diplomatici americani di 
aver ricevuto dal Governo italiano assicurazioni per l'erogazione di un 
prestito per l'acquisto dei macchinari di una seconda fabbrica che 
l'imprenditore aveva in mente di aprire negli anni successivi. Non viene 
specificato l'ammontare dell'eventuale prestito, ma le condizioni di 
ripagamento: l'intero importo avrebbe dovuto esser restituito in tre quote 
annuali in tre anni successivi.
265
 
Nella nuova società, la SAIDE, creata nel 1959, fu incorporato il 
primo cotonificio. Per la creazione della SAIDE, Barattolo fece ricorso ad un 
prestito di 500.000 dollari statunitensi erogato dal Devolpement Loan Fund 
degli Stati Uniti. I macchinari che vennero aggiunti ai preesistenti vennero 
acquistati dalla ditta italiana Marzoli di Palazzo d’Oglio. Il valore totale di 
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macchinari e materiali prefabbricati si aggirava nel 1959 intorno al mezzo 
miliardo di lire. Il grande complesso industriale, all'inizio utilizzava solo in 
piccola parte materia prima coltivata sul posto, ed importava annualmente 
oltre 100 milioni di lire dall’Italia di pezzi di ricambio e fiocco della Snia 
viscosa. Successivamente esso venne rifornito esclusivamente dalla S.I.A., 
rilevata da Barattolo nel 1965 e potenziata al massimo. A seguito di ciò 
Barattolo diede vita ad un’azienda agricolo-industriale che in pochi anni 
passò da 200 a 10000 dipendenti, da 5000 fusi a 22450 telai e che 
comprendeva inoltre ginnerie del bioccolo di cotone, tintoria, stamperia dei 
tessuti, maglieria e confezioni.
266
 L’azienda iniziò presto ad esportare 
maglieria in Europa ed in Medio Oriente.  
Le produzioni di Barattolo richiesero anche ingenti opere di 
sistemazione del suolo, di deviazioni di corsi d’acqua e sofisticati impianti 
per l’irrigazione. Nel 1974 l'intero complesso era formato da: un'estensione 
di 16.000 ettari coltivati a cotone nella zona di Tessenei, una flotta di 
autocarri per il trasporto del raccolto agli stabilimenti di Asmara dove si 
trova il ciclo completo della lavorazione fino al capo confezionato, reparti 
per la manutenzione dei macchinari, aerei per comunicare con la 
piantagione, alloggi per il personale tecnico importato dall'Italia, piccola 
scuola per i figli degli operai ed altre iniziative sociali per il personale. 
L'insieme diede lavoro per oltre trent'anni a circa 12.000 persone e conquistò 
una cospicua quota del mercato dell’Impero: “Coltiva il cotone nelle sue 
vaste piantagioni dell’Eritrea, lo tesse nel suo nuovo cotonificio 
dell’Asmara, lo stampa in pezze ultracolorate, in disegni affascinanti per il 
gusto gaio e pittoresco delle donne etiopiche. Tenuto conto della sua 
produzione e di quella degli altri cotonifici dell’Impero, bisogna concludere 
che una donna su sei veste con stoffa di cotone prodotta da Barattolo”.267 Nel 
1975 le proprietà di Barattolo vennero nazionalizzate dal Derg. 
Industria della ceramica Ing. Carlo Tabacchi
268 
Nata nel 1945 per produrre tazzine di ceramica, si sviluppò 
notevolmente nel 1955, dedicandosi alla produzione su vasta scala di gres 
porcellanati per pavimenti e rivestimenti ed avvalendosi di moderni 
macchinari italiani e tedeschi per tutte le fasi della lavorazione. Lo 
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stabilimento aveva inoltre le proprie cave di caolino ed altri minerali 
necessari alla produzione e laboratori per la realizzazione del 60% dei 
coloranti utilizzati. Nel 1959 il capitale dell’azienda si aggirava intorno ai 
2.000.000 di dollari etiopici ed il volume di affari intorno a 1.500.000 di 
dollari etiopici. La capacità di produzione mensile era di circa 27.000 metri 
quadrati di mosaici e di n. 15.000 refrattari in parte destinati al mercato 
interno in parte all’esportazione in Sudan, Kenya, Stati Uniti, Uganda, 
Tanganika, Aden, Congo Belga, Nord e Sud Rhodesia, Arabia Saudita, 
Libano, Irak, Kuwait, Inghilterra, Messico, Italia. 
Dum Company Limited (DUMCO)
269
  
 L’Amministratore unico della DUMCO, nata nel 1951, era Tullio 
Camerino. L’azienda sfruttava la foglia della Palma dum per la produzione 
di fibre tessili. Diversi tentativi di realizzare tale produzione erano stati fatti 
nei Paesi dell’area ma, fino al 1950, si erano rivelati poco redditizi. La 
DUMCO si dedicò alla costruzione di macchine sfibratrici che si adattassero 
alla particolare natura delle foglie dum, nonostante il parere negativo di 
aziende specializzate del settore, la KRUPP tra queste. Ma Camerino ebbe 
ragione: nel 1959 la DUMCO aveva un impianto completo di macchine per 
sfibratura, lavatura, candeggio, pulitura, imballo della fibra che le consentiva 
una produzione mensile di 800 quintali assorbiti dai sacchifici di Addis 
Abeba. I risultati conseguiti consentivano all’Impero un risparmio sui costi 
di importazione sia perché si era ridotta la quantità importata sia perché la 
fibra prodotta dalla DUMCO aveva un costo inferiore a quella reperita sui 
mercati internazionali. Alla fine degli anni 50 venne costituita una nuova 
società, denominata “Manifattura Sacchi Asmara”, per lo sfruttamento delle 
fibre tessili prodotte dalla DUMCO e la realizzazione di tele da imballo, 
sacchi etc.  
 




La SA Industriale De Rossi fu costituita nel 1912 per la raccolta dei 
frutti maturi della Palma Dum. Nei decenni la società crebbe e si indirizzo 
verso attività di sfruttamento dell’intero frutto (mallo, noce, guscio), nonché 
dei suoi sottoprodotti e residuati. La produzione era assorbita per l’80% dai 
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fabbricanti di bottoni britannici e per il 205 da altri mercati esteri. Lo 
stabilimento sorgeva a Cheren ed aveva un raccordo ferroviario ed abitazioni 
per operai ed impiegati, una propria centrale elettrica, un’attrezzatura 
industriale per lavorare il bottone dalla materia prima al prodotto finito, una 
segheria, un impianto per la macinazione dei residuati della lavorazione 
della noce dum per la produzione di olio. 
 
Birreria – Distilleria e vetreria Melotti271 
Gli stabilimenti Melotti sorsero nel 1939 per l’iniziativa dell’Ing. 
Luigi Melotti. La moglie Emma rilevò l’azienda del marito al momento della 
sua morte, avvenuta nel 1946 in un attacco degli scifta. L’attività, centrata 
sulla distilleria di alcool e sulla produzione di birra, era di dimensioni 
modeste e si avvaleva di macchinari di recupero. In pochi anni Emma 
Melotti ne fece un impero industriale. Completamente rinnovata nelle 
strutture e nei macchinari, l’azienda moltiplicò la sua produzione. Venne 
potenziata anche la rete distributiva sia all’interno del Paese che nella 
regione e la birra Melotti fu esportata in Kenya, Sudan, Aden, Gibuti, 
Somalia, oltre a raggiungere ogni remoto angolo dell’Impero etiopico: “In 
Etiopia si beve birra Melotti (e chi la beve. È evidente, campa cent’anni e 
rotti, è il suo motto pubblicitario). Nei ristoranti cittadini, nei bar, nelle più 
modeste trattorie di campagna, compresi certi sperduti e imprevedibili posti 
di ristoro nei villaggi della boscaglia, chiedete una birra, vi serviranno una 
Melotti. Ormai fa parte del paesaggio e del costume  nazionali”.272  
L’attività industriale comprendeva una distilleria, un liquorificio, una 
fabbrica di birra, una vetreria. La distilleria realizzava alcool da mosti di vini 
densi ricavati dal mallo del frutto della palma dum. L’impianto di 
distillazione aveva una capacità produttiva media di 24 ettolitri di alcool fino 
superiore a 96 gradi. Il liquorificio aveva una capacità produttiva di circa 
50.000 bottiglie mensili e si dedicava a produzioni di largo consumo come 
anice, gin, cognac. La fabbrica di birra era nata nel periodo bellico e fu 
soggetta a continui ammodernamenti. Alla fine degli anni 50 la capacità 
produttiva annuale era di circa 50.000 ettolitri di birra realizzati al 90 % con 
materia prima locale (l’azienda era dotata di un impianto di maltaggio dove 
veniva impiegato orzo etiopico). La vetreria aumentò e diversificò la propria 
produzione in seguito all’istallazione di nuovi impianti di produzione e di 
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decorazione agli inizi degli anni 60. Il complesso disponeva di una propria 
centrale elettrica.  
 
SEDAO (Società Elettrica dell’Africa Orientale)273 
La SEDAO era la principale impresa elettrica di Etiopia. Fu costituita 
nel 1936 quando l’Ing. Andrea Fontana rilevò gli impianti dell’Azienda 
Elettrica Governatoriale dell’Eritrea, assumendosi l’impegno di portarli in 
breve tempo al necessario grado di efficienza e di accrescerne le potenzialità. 
Un compito che si rivelò non facile, date le precarie condizioni del 
complesso industriale ereditato, il rapido aumento della popolazione e il 
vivace sviluppo di attività industriali e commerciali. La SEDAO avrebbe 
dovuto assicurare la fornitura di energia elettrica ad Asmara, Massaua e ai 
centri minori situati sull’arteria stradale che collegava le due città. Gli 
impianti rilevati dall’azienda governatoriale erano tre, due termici e uno 
idraulico. Dotata di un capitale sociale di 1.400.000 dollari etiopici, nel 1959 
la SEDAO gestiva quattro centrali termoelettriche (Asmara, Massaua 
Gherar, Massaua Nord, Massaua Ovest)  e due centrali idroelettriche (Dorfù 
I e II) e aveva una produzione annuale di 22.000.000 KW, contro i 
2.000.000 KW del 1935. Negli anni successivi le attività conobbero 
un’ulteriore espansione ed in particolare nel 1963 venne aggiunta una 
centrale termoelettriche a vapore al complesso già esistente.  
L’ingente aumento della produzione di energia tra il 1935 ed il 1959 
era stato raggiunto grazie a poderosi investimenti a cui si erano affiancate 
altrettante migliori nella rete di distribuzione che avevano portato anche ad 
un notevole miglioramento della qualità della fornitura di energia. Dalla 
raccolta delle acque per gli impianti idroelettrici la SEDAO aveva tra l’altro 
sviluppato anche un importante servizio di rifornimento idrico della città di 
Asmara. Così il rapporto del Consolato di Asmara sulle attività italiane nel 
1959 conclude la sua presentazione della SEDAO: “Le cifre che sono state 
esposte nella presente breve memoria danno solo una parziale idea degli 
sforzi che la SEDAO ha compiuto in 23 anni di attività, superando difficoltà 
di ogni genere, per garantire gli importanti ed essenziali servizi che le sono 
affidati. Complessivamente gli investimenti della SEDAO in eritrea 
corrispondono a circa 3.000.000 di dollari etiopici, di cui 3.000.000 circa 
rappresentano l’ammontare dei nuovi impianti e lavori eseguiti dopo il 15 
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settembre 1952 la cui esecuzione – a tutto il 31 dicembre 1959 – ha richiesto 
oltre un milione di giornate lavorative”. 
 
3.6.3 Settore minerario. Le maggiori imprese italiane274 
Anche il settore minerario era dominato dagli italiani dal lato della 
proprietà e degli esperti, ma d'altra parte impiegava molta mano d'opera 
locale. A cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50 le scorribande degli scifta 
avevano bloccato le attività delle aziende minerarie. Conclusa questa fase, 
con l'inaugurazione della Federazione, nacquero altre difficoltà. Molte 
licenze erano scadute negli anni precedenti e l'Amministrazione Britannica 
le aveva rinnovate per periodi di sei mesi, mentre le richieste di rinnovo 
inoltrate al nuovo Governo, una volta insediatosi, tardavano a ricevere 
risposta. Inoltre  nel 1947 l'Amministrazione britannica aveva decretato che i 
rinnovi avrebbero dovuto essere subordinati a pagamenti a titolo di 
compensazione per gli abitanti dei villaggi sul cui territorio insistevano i 
giacimenti minerari. Era radicata nella mentalità locale la convinzione che il 
sottosuolo appartenesse alla comunità e non allo stato, sicché fu difficile in 
molti casi raggiungere un accordo con i capi villaggio sulla cifra che avrebbe 
dovuta esser corrisposta e solo in alcuni, pochi, casi tale cifra fu determinata 
dalla stessa Amministrazione britannica, che in tal modo pose fine alle 
dispute. Un'altra difficoltà sorgeva poiché le comunità locali richiedevano 
che la mano d'opera da impiegare nelle attività estrattive fosse scelta tra gli 
abitanti dei villaggi limitrofi alla miniera, cosa che in generale incontrava il 
favore (e la convenienza economica) degli imprenditori. Tuttavia durante la 
stagione del raccolto buona parte della forza lavoro veniva impiegata nei 
campi e d'altra parte gli imprenditori dovevano poter cercare lavoratori con 
particolari caratteristiche e abilità anche fuori dai villaggi limitrofi, qualora lì 
non si trovassero. Sicché nei primi anni 50 la ripresa delle attività minerarie 
risultò difficoltosa. I proprietari delle licenze peraltro avevano subito grosse 
perdite durante il periodo di inattività e a causa degli atti di banditismo degli 
scifta rivolti agli impianti e ai macchinari. L'attività riprese comunque nella 
seconda metà degli anni 50.
275
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Si registrarono interessi di compagnie americane nello sfruttamento 
dei giacimenti di magnesio, zolfo e potassio nel Dallol,
276
 nonché l'interesse 
della Sinclair Oil Company, già concessionaria di licenze esplorative in 
Etiopia, a esplorazioni anche in Eritrea.
277
 Fu tuttavia AGIP ad ottenere una 
concessione triennale per l'esplorazione di giacimenti petroliferi sulla fascia 
costiera dell'Eritrea. Il contratto prevedeva che se fosse stato trovato il 
petrolio la concessione sarebbe stata valida per 30 anni.
278
   
Di seguito le maggiori attività minerarie gestite da italiani. 
 
L’impresa di maggiori dimensioni era la Mining Company Eritrea 
SA. Essa era stata fondata dall’amministrazione italiana tramite l’organo 
allora competente in materia, l’Azienda Mineraria Africa Orientale. Nel 
1959 il suo amministratore unico era Mario Venturi. Il capitale sociale era 
pari a 14.000 dollari etiopici, mentre il capitale impiegato era di circa 
300.000 dollari etiopici. La società disponeva di grandi impianti di 
trattamento del minerale nelle varie fasi di lavorazione (frantumazione, 
macinazione, cianurazione). Essa estraeva e lavorava diversi materiali tra cui 
oro e argento ed impiegava circa 200 persone. La società disponeva anche di 
una centrale termoelettrica, di un impianto idrico, di un impianto pneumatico 
e di un’officina meccanica. 
Altre imprese del settore erano: la Società Anonima Mineraria in 
Ducambia, nata nel 1946 per sfruttare i giacimenti auriferi; la Concessione 
mineraria in Dallol (Dancalia) che comprendeva un giacimento di sale, uno 
di manganese, uno di berillio; il giacimento di Infikelà per l’estrazione di 
manganese poi esportato in America ed Olanda; ed infine le Saline di 
Assalè in Dancalia. Nel giacimento di sale di Assauè la produzione era 
realizzata esclusivamente con il sistema manuale tradizionale, senza alcuna 
attrezzatura meccanica, al contrario che nelle Saline di Massaua, dove il 
prodotto finito era ottenuto nell’ambito di un vero e proprio apparato 
industriale (per tale motivo la Saline di Massaua sono state menzionate 
all’interno del settore delle imprese industriali). 
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3.7 L’avvento del Derg e le nazionalizzazioni 
Il 13 settembre 1974 l’Imperatore fu deposto. Il nuovo regime non 
aveva al suo inizio una chiara connotazione ideologica, ma si orientò ben 
presto verso il marxismo-leninismo, già adottato dal movimento studentesco. 
Il primo atto ufficiale in tale direzione fu l’adozione di un programma 
sociale ed economico denominato “Ethiopian Socialism”, annunciato il 20 
dicembre del 1974. In linea con tale programma vennero varati diversi 
provvedimenti di nazionalizzazione. Il primo riguardò la nazionalizzazione 
delle banche private e delle compagnie di assicurazione, il 1 gennaio 1975. 
A poco più di un mese di distanza, il 7 febbraio 1975 venne varata la 
“Government Ownership of the Means of Production Proclamation 26, 
1975” relativa alla nazionalizzazione di attività industriali, minerarie e 
commerciali. La lista delle attività nazionalizzate includeva: 13 aziende 
agro-alimentari, nove aziende del settore della pelle e delle calzature, quattro 
tipografie, otto imprese del settore chimico-farmaceutico, 11 non classificate 
e le poche concessioni minerarie date a privati.
279
 Del 4 Marzo 1975 è la 
riforma agraria che prevedeva la nazionalizzazione dei terreni agricoli. Il 26 
luglio 1975 fu varato il quarto provvedimento di nazionalizzazione che 
riguardava i terreni urbani e le case. Altri provvedimenti di minor rilievo 
furono adottati il 16 maggio 1975 e colpirono 4 supermercati e gli aerei 
privati. Infine il 6 agosto 1975 veniva decisa la nazionalizzazione di tutti gli 
alberghi. 
Il settore privato venne fortemente limitato ma non azzerato. Il 
provvedimento del gennaio 1975 lasciava ai  privati la possibilità di 
condurre quelle attività la cui conduzione da parte di privati non avrebbe 
pregiudicato il bene pubblico, previsione che lasciava ovviamente ampi 
margini di arbitrarietà nella sua applicazione. Un regolamento attuativo del 
dicembre 1975 poneva ulteriori limiti a tali attività fissando un tetto 
massimo per il capitale sociale per le aziende che si occupavano di 
commercio al dettaglio (100.000 dollari statunitensi)
280
, di commercio 
all’ingrosso (150.000 dollari statunitensi)281 e per le imprese industriali 
(250.000 dollari statunitensi)
282
. Le maglie del tessuto legale così costruito 
(il regolamento attuativo preveda anche 5 categorie che facevano eccezione 
alle previsioni normative in esso contenute) consentirono di fatto la 
sopravvivenza di molte imprese di piccole dimensioni e di poche di grandi 
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dimensioni (tra queste un’impresa che esportava quat a Gibuti per un valore 




Gli interessi italiani furono cospicuamente colpiti dai primi quattro 
provvedimenti, e solo per quanto riguarda gli aerei privati da quelli del 
maggio 1975. Per ciò che riguarda il settore alberghiero gli interessi italiani 
erano localizzati tutti in Eritrea e riguardavano l’Imperial Hotel, l’Hamasian 
Hotel, il CIAAO Hotel, l’Italia Hotel, il Nyala Hotel. Secondo i dati della 
Ethiopian Compensation Commission gli investimenti stranieri 
nazionalizzati erano ripartiti, con riguardo al loro valore monetario, come 
segue: italiani – 55%; olandesi – 20,18%; statunitensi – 7%; britannici 5%; 
svizzeri 3,4%; austriaci – 2,8%; greci – 2.5%; tedeschi (Germania 
occidentale) 1%; indiani 1%; la quota rimanente, inferiore all’1%, si riferiva 
ad investimenti egiziani, giapponesi, yemeniti, canadesi, francesi, norvegesi, 
svizzeri, danesi, armeni”.284 Secondo uno studio di Mezzedimi285 il valore 
dei beni italiani nazionalizzati si aggirava intorno ai 170 milioni di lire 
italiane.  
Tutte le maggiori imprese menzionate nei due capitoli sulle attività 
economiche italiane in Etiopia ed Eritrea vennero interamente 
nazionalizzate: la SIA, la Elaberet Estate di Casciani e De Nadai, le altre 
società di De Nadai, le società di Sperandio Rizzo, la Melotti brewery, le 
Saline di Massaua, il cotonificio Barattolo, la SEDAO, le aziende agricole di 
Montanari, De Santis, Ertola, Tilotta, Girardi e Pollera; la Navigatana di 
Mario Buschi; la Augusta. Molti italiani subirono nazionalizzazioni parziali, 
soprattutto di immobili, terreni e partecipazioni azionarie, come Mezzedimi, 
Varnero, Elmi, Lunini (tra gli imprenditori citati in questo studio) che 
continuarono comunque la loro attività. Tra gli interessi italiani colpiti dal 
primo provvedimento di nazionalizzazione, riguardante gli Istituti bancari e 
assicurativi, figuravano il Banco di Roma Etiopia ed il Banco di Napoli, 
nonché consistenti partecipazioni in diverse compagnie assicurative. 
Vennero nazionalizzate altresì le maggiori imprese non italiane ossia la 
HVA e la Tendaho Plantation. Non furono invece nazionalizzate, dopo 
dubbi iniziali le compagnie petrolifere che operavano in Etiopia, tra cui 
l’italiana AGIP (le altre erano Total, Mobil, Shell). 
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Tutti i provvedimenti di nazionalizzazione contenevano una formale 
promessa di adeguato risarcimento, salvo quello relativo ai terreni urbani ed 
alle case, dove tale eventualità era esplicitamente esclusa. Con la 
Proclamation n.70 del 13 dicembre 1975 venne costituita la Commissione 
per le Compensazioni che avrebbe dovuto ricevere richieste e relativa 
documentazione da parte di coloro che erano stati colpiti dai provvedimenti 
di nazionalizzazione e negoziare con gli stessi ammontare e modalità di 
pagamento in nome del Governo etiopico. In realtà la Commissione ricevette 
i documenti senza mai iniziare le verifiche per la valutazione dei beni 
nazionalizzati né individuare metodi e procedure per la liquidazione. Poiché 
tale istituzione non aveva poteri per trattare con altre istituzioni, ma solo con 
i soggetti direttamente interessati, gli italiani costituirono un Comitato degli 
italiani Nazionalizzati presieduto da Sperandio Rizzo e con Mario Buschi 
come Segretario. La questione fu risolta solo nel 1982 con l’Accordo 
Palleschi che sollevava l’Etiopia da ogni obbligo di indennizzo, prevedendo 
che l’Italia avrebbe assunto l’onore del risarcimento. 
Oltre alle nazionalizzazioni e all’inerzia nella corresponsione degli 
indennizzi, nei primi anni del Derg gli italiani soffrirono una forte 
limitazione della loro libertà di movimento a causa di vari impedimenti e 
limiti che furono posti dalle autorità a chiunque volesse allontanarsi dal 
Paese. L’art. 9 del Proclama 26 del 1975 proibiva a proprietari ed 
amministratori di imprese nazionalizzate di lasciare il Paese finché le 
consegne non fossero state perfezionate con piena soddisfazione delle 
autorità etiopiche. Tuttavia, come si legge in un memorandum presentato 
dalla comunità italiana all’Ambasciata di Addis Abeba, non fu mai chiarito 
cosa venisse richiesto affinché “questa soddisfazione possa venir raggiunta: 
donde la possibilità dei più macroscopici abusi”. Inoltre ogni domanda di 
visto era sottoposta a numerose (gli italiani residenti ancora oggi ad Addis 
Abeba parlano di diverse decine) vidimazioni ed al controllo della 
documentazione relativa alla posizione finanziaria degli interessati sia 
rispetto al pagamento delle tasse che ad eventuali pendenze bancarie fin dal 
momento del loro arrivo in territorio etiopico.
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In alcuni casi, italiani titolari di imprese industriali che avrebbero 
voluto rientrare in Italia, non ottenevano il visto di uscita in quanto le 
autorità locali imponevano loro di rimanere per mantenere in funzione le 
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aziende onde non licenziare gli operai ivi impiegati, come sottolineato in un 
Memorandum predisposto da Barattolo.
287
 Mentre ai dirigenti delle maggiori 
industrie nazionalizzate veniva imposto un servizio obbligatorio di due anni 
per formare il personale che li avrebbe sostituiti. Molti, Barattolo tra loro, 
accettarono, forse nell’illusione di poter recuperare qualcosa di quanto 
perduto almeno all’inizio della confusione istituzionale creatasi all’indomani 
dell’insediamento del Derg. Nel frattempo, in Eritrea le condizioni di 
sicurezza erano rapidamente peggiorate: “Gli italiani che vivono nelle 
condizioni più difficili sono quelli dell’Eritrea. Essi non sono soltanto 
“ostaggi” del governo provvisorio, ma virtuali prigionieri di una città, 
Asmara, che dall’inizio del 1975 è assediata dai guerriglieri eritrei e tagliata 
fuori dal mondo”.288  
Spinti dal clima di incertezza economico e politico, dalle 
nazionalizzazioni subite, molti italiani lasciarono il Paese e con la loro 
partenza declinò anche il numero di attività italiane nei due Paesi. Nel 1974 
erano registrati poco meno di 10.000 italiani, tra Etiopia ed Eritrea. Poco più 
di un migliaio rimpatriarono entro la fine di quell’anno e poco più di 2000 
nell’anno successivo. Nel 1980 erano presenti circa 2000 italiani in Etiopia, 
un migliaio dei quali ad Addis Abeba e circa 800 in Eritrea. Gli imprenditori 
che rimasero erano per lo più costruttori, piccoli industriali, artigiani, 
negozianti. Essi continuarono e continuano ancora oggi a mantenere 
un’immagine positiva del lavoro e dei prodotti italiani ma il volume e 
l’incidenza delle attività economiche italiane sull’economia locale dal 1974 
in avanti si ridusse drasticamente: con l’avvento del Derg si concludeva la 
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 Copia del Memorandum è stata visionata dall’autore in archivi privati di italiani residenti ad Addis. 
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